Vincentiana
Volume 35
Number 1 Vol. 35, No. 1

Article 1

1991

Vincentiana Vol. 35, No. 1 [Full Issue]

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana
Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History
of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and
Philosophy of Religion Commons

Recommended Citation
(1991) "Vincentiana Vol. 35, No. 1 [Full Issue]," Vincentiana: Vol. 35: No. 1, Article 1.
Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol35/iss1/1

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Digital
Commons@DePaul. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Digital
Commons@DePaul. For more information, please contact digitalservices@depaul.edu.

Via Sapientiae:
The Institutional Repository at DePaul University
Vincentiana (English)

Vincentiana

2-28-1991

Volume 35, no. 1: January-February 1991
Congregation of the Mission

Recommended Citation
Congregation of the Mission. Vincentiana, 35, no. 1 ( January-February 1991)

This Journal Issue is brought to you for free and open access by the Vincentiana at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana
(English) by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact mbernal2@depaul.edu.

C O NGREGATIO M IS S I ONIS

VINCENTIANA
1^ c

1991

V SLYER.
255.77005
V775
CURIA GENERALITIA
V.35 Via di Bravetta, 159

no. 1

1991

00164 ROMA

SUMMARIUM

ACTA SANCTAE SEDIS
- Provviste di Chiesc:
S. E. R. Mons. Vicente Zico, C. M., nuovo Arcivescovo di Belem do Para ( Brasile ) : ............................... I
Padre Beniamino Dc Palma, C. M., nominato Arcivescovo di
Amalfi-Cava de' Tirreni ( Italia ) ....................... I
- Congregatio pro Institutis Vita. Consecrate et Societatibus Vitae Apostolicw:
Statuta Societatis Immaculatae Conceptionis a Sacro Numismate immutantur : mutationum approbationis Decretum 2
Superioris Generalis C. M. Litterar petitoria° ........... 3
- Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum:
Novi Ordinis Benedictionis et Impositionis Sacri Numismatic BMV Immaculate approbatio ..................... 5
Novus Ordo Benedictionis et Impositionis Sacri Numismatic BMV Immaculate: ............................... 6
Novus Ordo Impositionis (cum laicus delegatus numismata
iam benedicta imponit) .............................. 10
CURIA GENERALITIA
- Litterae Superioris Generalis
Advent 1990 ....................................... 14
Lent 1991 ......................................... 17
- Regimen Congregationis Missionis
Nominationes et confirmationes ...................... 20
Neo-incorporati 1990 ............................... 23
Neo-Presbytcri 1990 ................................ 25
Necrologium 1990 .................................. 27
Necrologium 1991 .................................. 28
CONVENTUS GENERALIS XXXVIII (AG 92)
- CPAG 92 (Commission Preparatoire AG 1992)
Lettre a tous les Visiteurs ........................... 29
Premier Questionnaire (Lignes dAction 86) ............
31
Deuxieme Questionnaire (Theme de I AG 92) ...........
34
i

EPISCOPORUM SYNODUS 1990
A Contribution to the Synod , by Fr. Richard McCullen, Sup.
Gen. C. M . ......................................... 36
11 Sinodo 1990 (Intervista al Padre Generale ), di Giuseppe
47
Guerra, C. M . ......................................
VITA CONGREGATIONIS
I nuovi Confratelli alla Curia Generalizia .............. 54
Province de Paris : Le Clocher de la Maison-Mere - de Cl. Lautissier, C. M . ....................................... 57
Provincia di Indonesia : Lettera aperta di P. Emilio Rossi agli
'amici delle Missioni' ............................... 58
IN MEMORIAM
P. Columbiano Nunez - Boletin Provincial de Mexico .... 64
P. Luigi Castagnola - Clovis Duarte C. M . ..............
65
Fr. Januarius Nayac - T. Maleikal C. M . ...............
66
P. Faron Castano - Hernando Escobar C. M . ............ 67
P. Jean-Pierre Feseuille - Michel Atallah C. M. ..........
69
BIBLIOGRAFIA
Fiengo Giuseppe - Strazzullo Franco, I Preti della Missione
e la Casa Napoletana dei Vergini - di Giuseppe Guerra C. M. 70
Coste Pierre , El Senor Vicente - del Boletin Informativo de
Zaragoza .......................................... 72
Sarneel Sjef, Den Menshen zuliebe. Louise von Marillac - Elisabeth ton der Lieth ................................ 73

ii

VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
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ACTA SANCTAE SEDIS

dall'OSSF.RVATORE ROMANO

PROVVISTE DI CHIESE
*I1 Santo Padre ha accettato la rinuncia at governo pastorale dcll'arcidiocesi di Belem do Para (Brasilc) presentata da Sua Eccelenza Revcrendissima Monsignor
Alberto Gaudencio Ramos, in conformity al canone 401
§ I del Codice di Diritto Canonico. Gil succede, como
Arcivescovo dells medesima sede metropolitana it suo
Coadiutore, Sua Eccelenza Reverendissima Monsignor
Vicente Zico, C. M.^
(Oss. Rum., 05.07.1990

-11 Santo Padre ha nominato Arcivescovo di AmalfiCava de' Tirreni (Italia) it Reverendo Padre Beniamino
De Palma, C. M., Dircttore dello Studentato Teologico
della Provincia Napoletana delta Congregazione della
\1i,"ione.»
(Os.s. Rom., 08.12.1990)
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CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
Prot. n. P. 53-1/90

DECRETUM

Superior Generalis Congregationis Missionis Apostolicae Sedi
supplices porrexit preces , ut aliquae immutationes Statutorum Societatis Immaculate Conceptionis a Sacro Numismate , Litteris Apostolicis, a Summo Pontifice , Sancto Pio X, die 8 Iulii 1909 , erectae,
approbarentur.
Congregatio pro Institutis vita consecrate ' et Societatibus vite apostolica , attentis expositis atque omnibus ad rem mature perpensis, hoc Decreto , immutationes de quibus supra , approbat atque confirmat.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die 8 Septembris 1990, in festivitate Nativitatis
Beata Maria` Virginis.
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SOCIETAS IMMACULATAE CONCEPTIONIS
A SACRO NUMISMATE
(Association de la Medaille Miraculeuse)

Roma, die 16 iulii 1990

Beatissime Pater,
Richard McCullen, Superior Generalis Congregationis Missionis necnon Puellarum Caritatis, humiliter exponit:
In pluribus dioecesibus erecta reperitur pia quardam Sodalitas Immaculate Conceptionis a Sacro Numismate, vulgo dicta: Association de la Medaille Miraculeuse, cujus finis et statuta approbata seu confirmata sunt a Papa S. Pio X die 8 Iulii, 1909 (1). Finis
et statuta nuper renovata huius Associationis qua nunc ad novam
approbationern proponuntur sunt:
Art. 1. Sodalitas Immaculate Virginis a Sacro Numismate exstat sicuti vivens et perenne mnemosynon manifestationis Immaculate Virginis Maria:, anni MDCCCXXX, cuius festurn quotannis agitur die xxvii novembris mensis; qua in manifestatione eadem Virgo numismatis ipsius exemplar ostendit, quod mox, in universum terrarum orbern diffusum, a populis "miraculosum" appellatur, ob prodigia qua per illud quotidie divinitus patrata feruntur.
Art. 2. Associatio propositum sibi finem habet, Mariam sine
originals labe conceptam debito recolendi, turn sanctificationis proprim turn apostolatus studio, sicuti monet eius sacrum numisma,
et symbolo quod prafert, et virtute qua pollet, exemplar simul et
adiumentum ad hoc prabens.
Art. 3. In singulis dioecesibus, Directores dioecesani a respectivis Ordinariis designati, Associationem canonice crectam regunt,

(I) AAS, 1. 1909, 669-671
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iuxta spiritum, leges et consuetudines ci propria, sub auctoritate
tamen unius Directoris Generalis, i.e. Superioris Generalis Congregationis Missionis nencon Puellarum Caritatis.
Art. 4. Membra Societatis Immaculatac Conceptionis a Sacro
Numismate gaudent indulgentias concessas iuxta rescriptum Penitentiariae Apostolicae habitum die 20 martii 1975 et renovatum
die 4 martii 1985 (2).
Art. 5. Omnes Christifideles huius Associationis membra et eius
privilegiorum participes effici possunt . Membra sunt persona: qui
portant sacrum Numisma a sacerdote benedictum . Dignum est
quod ferant Numisma a collo pendens supra pectus. Laudabile est
quod personae recipiant Numisma benedictum a sacerdote et impositum sive a sacerdote sive a laioo deputato , iuxta ritum a Congregatione pro Culto Divino approbatum . Hic ritus cum impositione
Numismatis a sacerdote tamen non requiritur ut persona fiat membrum Associationis.
Art. 6. Princeps associationis festum est dies novembris mensis xxvii, quo manifestationis Immaculatae Virginis Marize a Sacro
Numismate recolitur.
Art. 7. Sodales, conscii quod Maria "in coelis...assumpta salutiferum...nrunus non deposuit, sed multiplici intercessione sua pergit in xternw salutis donis nobis conciliandis" (LG, n. 62), sa:pe sapius repetere student invocationem sacro numismati inscriptam:
"0 Maria, sine labe concepta, ora pro nobis ad to recurrentibus".
Meminerint tamen "veram devolionem neque in sterili et transitorio a f fectu, neque in vana quadam credulitate consistere, sed a vera fide procedere, qua ad Dei Genitricis excellentianr agnoscendam
adducimur, et ad filialem erga Matrem nostram amorem eiusque
virtutum imitationem excitarnur" (LG, n. 67).
Et Deus.... etc.

/-,-,

k,^ ZL

(^,,

Richard McCuUen ,
Superior Generalis

preff
lom
';',

Congregationis Missionis et PueUarum Caritatis

(2) Rescripta Penitentiaria: Apostolicae, die 20 martii 1975 (Prot. N.
31/75), et die 4 martii, 1985 (Prot. N. 15/85/I).
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. n. CD 622/90

CONGREGATIONIS MISSIONIS

Instante Reverendissimo Padre Gulielmo W. Sheldon, Congregationis Missionis Procuratori Generali, litteris die 16 iulii 1990
datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice
IOANNE PAULO II tributarum, textum Ordinis Benedictionis et impositionis Sacri Numismatis Beatar Maria: Virginis Immaculatar,
lingua latina exaratum, prout extat in adiecto exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus.
In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo
ab Apostolica Sede petita confirmatio conceditur.
Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex a°dibus Congregationis De Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 14 septembris 1990.

Eduardus

Card.

Martinez

Praefectus

t C ^L UU Kcx.6
( + Ludovicus Kada )
Archiep. tit. Thibicensis
a Secretis

ORDO BENEDICTIONIS ET IMPOSITIONIS
SACRI NUMISMATIS BEATAE MARIAE
VIRGINIS I MMACULATAE

Textus Ordinis Benedictionis et Impositionis Sacri Numismatis beataz
Marice Virginis Immaculatar, lingua
latina exaratus

ORDO BENEDICTIONIS ET IMPOSITIONIS

Ritus Initiales
Populo congregato, celebrans accedit durn opportune canitur hymnus qui peculiari celebrationi congruat. Cantu absoluto, celebrans
dicit:
In nomine Patris, et Fill!, et Spiritus Sancti.
Omnes signo crucis se signant, et respondent:
Amen.
Deinde celebrans adstantes salutat, dicens:
Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro,
a quo , per Filium ex Virgine natum,
bona cuncta procedunt.
Vel alia apta verba e Sacris Scripturis prcesertim deprompta.
Omnes respondent:
Et cum spiritu tuo.
Vel alio apto modo.
Turn celebrans adstantes ad ritum celebrandurn disponit his verbis:
Deus humilibus utitur signis ut magnam suam in nos misericordiam manifestet. Humilibus etiam signis homo grati animi sensus
6

pandit , voluntatem ostendit Deo serviendi et propositum se Baptismatis consecrationi tota vita fidelem praestandi.
Hoc Numisma , quod quasi signum habetur ingressus in Associatione Beatae Virginis Mariae Immaculatee , specialem exprimit voluntatem spiritum eiusdem Associationis participandi . Id vero baptismale renovat propositum Christum Induendi, auxiliante Virgine Maria , quae maxime vult ut Christo in laudem Trinitatis conformemur, donec , nuptials veste induti, in patriam coelestem adducamur.
Lectlo Verbi Del
Deinde lector vel unus ex adstantibus vel ipse celebrans legit texturn Sacra rum Scripturarum, ex its potissimum selectum qui in Lectionario de SS Trinitate, de mysteriis Domini vel de Beata Maria
Virgine agunt. Seligi autem opportune potest unus alterve textus
ex its qui illius Associationis spiritui congruunt.
1. Apoc 11, 19-12, 1 . 5. 14-17 : 'Signum magnum apparuit in coclo':
"In diebus illis: Apertum est templum Dci..."
2. Io. 2 , 1-11: 'Fecit initium signorum Iesus in Cana Galilaea.': "In
illo tempore: Nuptiae facts: cunt in Cana Galilwa?..."
Turn celebrans homiliarn habet, qua sensum celebrationis adstantibus illustret.
Preces
Sequitur prex communis. Ex intercessionihus qux infraproponuntur, celebrans seligere potest eas quiz aptiores videantur vel alias
adicere, quce peculiaria fidelium vel rerum adiuncta respiciant.
Quoniam praestans devotionis nostrae signum erga Virginem Mariam Numisma Immaculate; Conceptions merito consideratur, per
intercessionem Ipsius beatae Virgins , Dominum invocemus dicentes
Rl. Fac , Domine, ut per Mariam Christo intimius adhaereamus.
Clementissime Pater,
qui per Unigeniti Filii tui redemptionis merita
elus Matrm Mariam
ab omni peccati labe preeservasti,
- serva nos mundos a peccato. R/.
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Qul Mariam , verbo tuo consentientem,
sociam Redemptionis
feliciter elegisti,
- concede , ut Ecclesia tua,
ipsa beata Virgine intercedente,
redemptionis fructus
abunde percipiat. R/.
Qui Virginem Mariam
Christo Filio tua arcto vinculo coniungens,
plenitudine gratiae tuae mirabiliter donasti,
- concede ut ipsam gratiae advocatam
iugiter sentiamus. Rl.
Qui in Virgine Maria
perfectum nobis exemplum
Christi sequelae praebere voluisti,
- fac ut mysteria salutis
in vitam quoque nostram
efficaciter transferre conemur. Rl.
Qui Virginem Mariam omnia verba tua
in corde suo conservare docuisti,
- fac ut, eius exemplum secuti,
verba Fill tui suscipiamus in fide
et in opere exsequamur. Rl.
Qui apostolis tuis , cum Maria Matre Iesu orantibus,
Sanctum dedisti Spiritum,
- praesta ut, perseverantes in oratione,
sicut Spiritu vivimus
Spiritu et ambulemus. Rl.
Oratio Benedictionis
Tum celebrans, extensis manibus, subiungit:
Deus , sanctitatis auctor et consummator,
qui renatos ex aqua et Spiritu Sancto
ad vitae christianae plenitudinem
et caritatis perfectionem vocas,
famulos tuos propitius respice
hoc numisma
ad honorem beatee Mariam Virginis Immaculatae
devote suscipientes,
ut Christi Filii tui imagini conformes efficiantur
8

et, hulus vitae cursu feliciter consummato,
Deipara Virgine auxiliante , in gaudium domus Luse
intrare merantur.
Per Christum Dominum nostrum . Rl. Amen.
Impositio Numismatis
Deinde celebrans numisma candidatis imponit verba sequentia proferens:
Accipe hoc numisma,
quo in beatae Maria: Virginis Immaculatee
Associationem admitteris,
et ita age ut, Deipara auxiliante,
ad Trinitatis gloriam
atque Ecclesiae et hominum bonum
in dies Christum induere satagas
eumque in to viventem manifestos RI. Amen.
Pro opportunitate, celebrans formulam impositionis semel pro omnibus pronuntiat, elata voce. Omnes respondent una simul: Amen, et
ad celebrantem accedunt numisma recepturi.
Celebrans omnes aqua benedicta aspergit, nihil dicens.
Conclusio Ritus
Celebrans ritum concludit, dicens:
Deus, qui per immaculatam Virginem Mariam,
Filio suo ineffabiliter sociatam,
de tuae nos tribuis abundantia bonitatis laetari,
concede propitius,
ut, eius materno suffulti praesidio,
et tua numquam providenti pietate careamus,
et libera fide tune redemptionis inserviamus mysterio.
Per Chrstum Dominum nostrum,
Ritus laudabiliter cantu apto perficitur.
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Textus Ordinis impositionis Sacri Numismatis beatce Maria Virginis Immaculatcu cum laicus numismata
jam benedicta delegatus imponit

ORDO IMPOSITIONIS

Ritus Initiales
Populo congregato, opportune canitur hymnus qui peculiari celebrations congruat. Cantu absoluto, prcesidens dicit:
In nomine Patris , et Filii, et Spiritus Sancti.
Omnes signo crucis se signant, et respondent:
Amen.
Deinde prusidens adstantes salutat, dicens:
Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro,
a quo , per Filium ex Virgine natum,
bona cuncta procedunt.
Vel alia apta verba e Sacris Scripturis prcesertim deprompta.
Omnes respondent:
Et cum spiritu tuo.
Vel alio apto modo.
Tum prcesidens adstantes ad ritum celebrandum disponit his vel similibus verbis:
Deus humilibus utitur signis ut magnam suam in nos misericordiam manifestet . Humilibus etiam signis homo grati animi sensus
pandit , voluntatem ostendit Deo serviendi et propositum se Baptismatis consecrationi tota vita fidelem prarstandi.
Hoc Numisma, quod quasi signum habetur ingressus in Associatione Beater Virginis Maria: Immaculataz, specialem exprimit vo-
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luntatem spiritum eiusdem Associationis participandi . Id vero baptismale renovat propositum Christum induendi , auxiliante Virgine Maria, quae maxime vult ut Christo in laudem Trinitatis conformemur, donec nuptiali veste Induti, in patriam coelestem adducamur.
Lectio Verbi Del
Deinde lector vel unus ex adstantibus vel ipse prcisidens legit texturn Sacra rum Scripturarum, ex its potissimum selecturn qui in Lectionario de SS Trinitate, de mysteries Domini vel de Beata Maria
Virgine agunt. Seligi autem opportune potest unus alterve textus
ex its qui illius Associationis spiritui congruunt.
1. Apoc 11, 19-12, 1.5. 14-17 : 'Signum magnum apparuit in coelo':
"In diebus illis: Apertum est templum Dei..."
2. Io. 2, 1-11: 'Fecit initium signorum Iesus in Cana Galila:ae': "In
illo tempore: Nuptia` factee sunt in Cana Galike ..."
Preces
Sequitur prex communis. Ex intercessionibus qua infra proponuntur, preesidens seligere potest eas qua aptiores videantur vel alias
adicere, quw peculiaria fidelium vel rerum adiuncta respiciant.
Quoniam praestans devotionis nostrae signum erga Virginem Mariam Numisma Immaculate: Conceptionis merito consideratur, per
intercessionem Ipsius beaten Virginis , Dominum invocemus dicentes
RI. Fac , Domine , ut per Mariam Christo intimius adhaereamus.
Clementissime Pater,
qui per Unigeniti Fill tul redemptions merita
elus Matrem Mariam
ab omni peccati Labe praeservasti,
- serva nos mundos a peccato. Rl.
Qui Mariam , verbo tuo consentientem,
sociam Redemptionis
feliciter elegisti,
- concede , ut Ecclesia tua,
ipsa beata Virgine intercedente,
redemptionis fructus
abunde percipiat. RI.
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Qui Virginem Mariam
Christo Filio tua arcto vincula coniungens,
plenitudine gratise tune mirabiliter donasti,
- concede ut ipsam gratiae advocatam
iugiter sentiamus. RI.
Qui in Virgine Maria
perfectum nobis exemplum
Christi sequelae praebere voluisti,
- fac ut mysteria salutis
in vitam quoque nostram
efficaciter transferre conemur. RI.
Qui Virginem Mariam omnia verba tua
in corde suo conservare docuisti,
- fac ut , eius exemplum secuti,
verba Filii tui suscipiamus in fide
et in opere exsequamur. R/.
Qui apostolis tuts, cum Maria Matre iesu orantibus,
Sanctum dedisti Spiritum,
- praesta ut , perseverantes in oratione,
sicut Spiritu vivimus
Spiritu et ambulemus. Rl.
Impositio Numismatis
Deinde prcesidens numisma candidatis imponit verba sequentia profe rens:
Accipe hoc numisma,
quo in beaten Mariae Virginis Immaculatae
Associationem admitteris,
et ita age ut, Deipara auxiliante,
ad Trinitatis gioriam
atque Ecclesiar et hominum bonum
in dies Christum induere satagas
eumque in to viventem manifestes.
R/. Amen.
(Pro opportunitate, prmsidens formulunt impositionis semel pro
omnibus pronuntiat, elata voce. Omnes respondent: Amen, et ad pr(esidentem accedunt numisma recepturi.)
Prwsidens omnes aqua benedicta aspergit, nihil dicens.
12

Conclusio Ritus
Prxsidens ritum concludit, dicers:
Deus , qui per Immaculatam Virginem Mariam,
Filio suo ineffabiliter sociatam,
de tune nos tribuis abundantia bonitatis laetari,
concede propitius,
ut, elus materno suffulti praesidio,
et tua numquam providenti pletate careamus,
et libera fide tuae redemptionis inseviamus mysterio.
Per Christum Dominum nostrum.
Ritus laudabiliter cantu apto perficitur.
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CURIA GENERALITIA
"Evangelization, then, will include a
prophetic proclamation of another life
that is of man's sublime and eternal vocation.... but evangelization will not be
complete unless it constantly relates the
Gospel to men's actual lives, personal
and social" (Ev. Nunt., no 28-29).

LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS

Advent 1990
My dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ he with us forever!
A little over a month has passed since the conclusion of the
Synod in which I was privileged to participate . Throughout the days
of listening and discussion I often reflected on what joy the event
must have given to the heart of Saint Vincent. For three decades
of his life he spent himself not only thinking and discussing the
topic of the formation of priests, but man of action that he was,
organizing means and structures to secure that priests be well
formed for the task of leading God's people. How Saint Vincent
would have rejoiced if the Pope of his day had called together a
representation of the Bishops of the world and invited them to
reflect on the topic of the formation of priests. How he would have
rejoiced even more if the Pope of his day had assisted at the general sessions of such a meeting, as did Pope John Paul II at the recent Synod.
The theme of this Synod was linked to that of the preceding
one in 1987 on the Christian Laity. Indeed it seems that the strength
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of the voice of the laity, as expressed at that Synod, influenced much
the choice of the topic for the 1990 Synod. That in itself is an indication of how central to the life of the Church is the ministerial
priesthood. It is the priest who stands at the heart of the renewal
of the Church in our day and indeed always, a truth that Saint Vincent saw so clearly. Lay people will never come to achieve the full
potential of their vocation as laity, if priests are not living to the
full their vocation. Within the context of our own Community we
can say that it would be difficult for our brothers to enter fully
into the mission of the Community, if we priests are not aware of
the dignity of the priesthood, and express that dignity in a life that
is distinguished by its humility, its prayerfulness and its loving concern for the poor, oppressed and suffering members of Christ's
body. Just as in the Church the vocations of priest and lay person
are complementary, so, too, within the Congregation. When as priests or brothers, we accept, value and appreciate each other's particular vocation within the Community, the life of the Congregation is greatly strengthened and its mission in the Church made
more effective.
One day during the Synod, when our language group was discussing a rather lengthy summary of what had been said during
the previous ten days in the presence of all the Synodal Fathers,
one of the Bishops expressed surprise that no mention had been
made of eternal life in the particular position paper. It was an oversight on the part of those who drafted the document. But did it not,
I asked myself, reflect a way of thinking that makes us sometimes
focus our attention on horizons that are too limited.
The Church lives at once on the mountain and in the market
place. One could say that during the past three decades particularly she has been much in the market place, where she has been
pained by the sight of an increasing number of poor people who
are also being made to suffer many injustices. In her loving concern the Church has not only raised her voice in protest, but has
encouraged us to translate that concern into concrete actions (cf
Sollicitudo Socialis, n° 43).
The Church also lives on the mountain from which she can
see, though in a dark manner, the vast vistas of eternal life that
stretch beyond the frontiers of time. Indeed the eternal life the
Church proclaims and to which she calls humanity is more than
the perfection of life as we know it on this earth. It is an invitation to share in the intimate life of the eternal God. To open the
path into this eternal life was the purpose of the Incarnation. "I
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have come that they may have life and have it more abundantly"
(Jn 10:10).
"Evangelization, then ': as Pope Paul VI expressed it, "will include a prophetic proclamation of another life that is of man's
sublime and eternal vocation .... but evangelization will not be
complete unless it constantly relates the Gospel to men's actual lives, personal and social " ( Ev. Nunt ., n° 28-29).
The mystery of Christmas is the celebration of the call of humanity to share the eternal life of God . As we are reminded each
day at Mass, the invitation is 'to,share in the divinity of Christ Who
humbled Himself to share in our humanity.'
The cave of Bethlehem speaks to us of that invitation . It also,
however , speaks sadly to us of the selfishness of humanity. The
poignancy of Saint Luke's phrase, "because there was no place for
them in the Inn" (Lk 1: 7), reminds us that , then as now, there is
a great gap between " the haves " and "the have- nots" in society and
among the nations. The celebration of Christmas challenges each
one of us to close, even by a millimeter, that wide gap.
May that faith with which each one of us has been gifted, lift
our minds anew to "the things that are above", (Col 3:2). May each
one of us, priest , brother and seminarian , find fresh confidence this
Christmas in the power of Mary, the Mother of Our Lord, to nurture the divine life that we carry within us and to express that life
in salvific action for the world. That is my prayer and my hope.
With kindest greetings from all of us here in the Curia and commending the Congregation and myself to your prayers, I remain
in the love of Our Lord,
Your devoted confrere,
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Lent 1991

My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
The weeks of Lent and Paschal Time are in a special way
sacramental weeks. Holy Thursday celebrates the institution of
the Eucharist and the Priesthood, and the blessing of the holy oils
on that day evokes the Sacrament of the Sick. And who could assist at the vigil ceremonies on Holy Saturday without reflecting
on Baptism and on that "second baptism" which is the Sacrament
of Penance? Pentecost will recall the Sacrament of Confirmation,
and since Pentecost is the birthday of the Church, the feast may
also suggest the Sacrament of Marriage of which the Church is
a symbol.
Sacramental weeks . In the country from which I come, there
are in the mountainous areas large rocks which today are pointed
out as "Mass Rocks". These rocks were the altars on which the Mass
was celebrated during the years when Catholics were persecuted
for their faith. It was around these rocks in the remote areas of
the country that the faithful would gather and a hunted priest would
celebrate the Sacrifice of the Mass. Participation in the Eucharist
on these occasions involved high risk for both priest and people.
The "Mass Rocks" remain today as eloquent witnesses to the meaning and cost of evangelization and of the sacraments in another
epoch.
On occasion over the past few years I have reflected on those
"Mass Rocks" when I have participated in discussions on the relationship between evangelization and the sacraments. Today we emphasize the truth that evangelization must not be thought of as
exclusively sacramental. "Action on behalf of social justice",
declared the Synod of 1971, "and participation in the transformation of the world, are constitutive elements in the preaching of the
Gospel." However, have we, who celebrate the Eucharist in the
relative comfort of our churches and oratories, lost something of
that sense of privilege which those had who participated in the
Eucharist at risk to their lives? For it must be considered a
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privilege and not an obligation to be daily invited by the Principal
Concelebrant of every Mass, the Risen Christ, to join with Him in
offering to the Father in the unity of the Holy Spirit all honor and
glory and to plead with Him for the evangelization and salvation
of the world. That sense of being privileged to celebrate the Eucharist lies behind the sen timent which Saint Vincent expressed
in a letter to the superior of two candidates who were about to be
ordained to the priesthood:
....I have prayed and will pray again to Our Lord that He will
give them always new dispositions for the Sacrifice and the
grace of never offering it through routine, and I ask them to
remember me when they pronounce the words 'nobis quoque
peccatoribus'... " (Coste III, p, 297).
And what of the prolonged presence of Christ in the Blessed
Sacrament? Would I be right in saying that sensitivity to the reality of this presence (or to the presence of Reality) has diminished
over the past two decades? We have perhaps acquired a more
heightened sensitivity to God's presence in the word of Scripture
and in the persons of the poor. Yet a long tradition in the Church,
which Saint Vincent himself greatly respected, teaches us that by
cultivating a sensitivity to Our Lord's presence in the Blessed Sacrament, we will be enabled to recognize and respond more fully to
Christ in situations where His presence may not be immediately
obvious.
Sacramental weeks . What of the Sacrament of Reconciliation
in our own personal lives?
"We priests", wrote Pope John Paul II in the Apostolic Exhortation after the Synod of 1984, "on the basis of our personal experience, can certainly say that, the more careful we are
to receive the Sacrament of Penance and to approach it frequently and with good dispositions, the better we fulfill our
own ministry as confessors and ensure that our penitents
benefit from it. And on the other hand this ministry would
lose much of its effectiveness if in some way we were to stop
being good penitents. Such is the internal logic of this great
Sacrament" (Reconciliatio et Paenitentia n° 31).
Is the falling off in the frequency with which people avail of
the Sacrament of Penance, related in any way to us priests "not
being good penitents ourselves?" Have we priests, I wonder, too
quickly abandoned our confessionals in recent years, telling ourselves that the faithful do not come and that they do not feel the
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need of the Sacrament of Reconciliation? Could it be that we do
not present to the faithful clearly enough the patience of the Father
in the parable of the Prodigal Son who waited lovingly and long
for his son to return?
For us in the Congregation there is a further "internal logic"
in the Sacrament of Penance . We can truthfully say that our Congregation was founded upon the experience of one penitent being
reconciled with God and with the Church through the patient understanding of Saint Vincent , shown in the Sacrament of Penance.
It is logical, then , that in all our programs for evangelization the
Sacrament of Penance will have a prominent place and we ourselves
be known as men who are authentic ambassadors of Christ, sharing in His ministry of reconciliation.
And so I pray that in the coming weeks we may gratefully allow ourselves to be touched and embraced lovingly by Christ in
the Sacraments of the Eucharist and of Reconciliation . Strengthened by this experience, we will in turn become ourselves sacraments of Christ ' s love , of His justice , of His compassion and of His
peace to the men and women of our time.
"Now then", exclaimed Saint Vincent , " let us ask God that
He give to the Company this spirit..... this heart of the Son of
God, the heart of Our Lord , the heart of Our Lord, the heart
of Our Lord" ( Coste XI, p. 291).
Commending myself to your prayers during these sacramental weeks, I remain in the love of Our Lord,
Your devoted confrere,
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES et CONFIRMATIONES
Jul., 1990 - Jan.. 1991

1)1FS NO\IEN

OFFICIUM

1) )MI S

PROVINCIA

Hihcrnia
Hibernia

7 Jul.
DAVITT Thomas

Superior 2/3

Blackrock 2°

CLEARY John
CLEERE Desmond
SHELL James V.

Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3

Cork 4°
Dunstable 1/°
Goodmayes 12°

BASIUK Stanislaw
CYGAN Augustyn

Superior 1/3
Superior 1/3

Sopor / 7°
llowa 7°

LITEWKA Ignacy

Superior 1 /3

Vitrr25°

STACHURA Antoni
TOMCZYK Bronislaw

Superior 2/3

Wroclaw 22°

Polonia

Superior 2/3
Superior 3/3

Chelmno 4°
Warsawa 20°

Polonia
Polonia

Metz 91

Parimensis

Surada 14°
Australiae
Mars field 4°
Marsfield 5°

India

JACHIMCZAK Jozef

Hibernia
Hiberniac
Poloniae
Poloniae
Polonia

21 Jul.
Superior 3/3
JANKA Jean
KUZHIKKATTUCHALIL
Michael
Superior 1/3
COONEY Gregory
Consultor 1/3
WILKINSON Gerald
Superior 1/3
HUMPHREYS Glenn
Superior 1/3
MURRAY Hugh

Superior 1/3

Arncli/fe (nova,
ad i. Domtis)

KAPUSCIAK Jozef
TELUS Jan
THATTAMPARAMBIL

Superior 1;3
Superior Ir3

Krakow I '
Gdansk 5°

Superior 1/3

Ilatigarh 5°

George

Australia
Australia
Australia
Polonia
Polonia
India

6 Aug.
LOPEZ QUINTAS
Modesto

Procurator
Generalis apud
Sanctam Sedem

MAN\1X Anthony

Visitator 116

TOLEDO Juvencio

Superior 1/3

S. Agustin 19°

PEDROZA Jorge

Superior 113

HUGON Pierre
CASAMAYOR Amador

Superior 3/3
Superior 1/3

Mexico 14°
Tolagnaro 4°

REVILLA Matias
ENRIQUEZ Alfredo

Australia
Mexicana
Mexicana

Caracas 1°

Madagascarensis
Venezuelana

Superior 113
Superior 2 13

Maracaibo 10°
Valencia / 7°

Venezuelana

CALZADA Miguel

Superior 313

Caracas 5°

SOLAS Francisco

Superior 313

Cariaco 7°

Venezuelana
Vcnccuelana

WALKER Gilbert

Superior 1/3

Dallas 2°

SAF Meridionalis
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Venezuelana

11 Sep.
ALVAREZ Florbelino Visitator2/ 3 Argentina
BERRADE Alfonso Consultor 1/4 Peruviana
BORDA Rubin Consultor 1/4 Peruviana
FERNANDEZ Jos6 Luis Consultor 1/4 Peruviana
PELE:TEIRO Cesar Consultor 1/4 Peruviana
\1cKENNA Thomas Consultor 113 SAF Orientalis
LORENZO Bernardo Superior 1/3
FREIRE Manuel Superior 1/3
LOVERA Roberto Superior 1+3
PUDUSSERY Joseph Superior 11

Villafranca
del Bierzo 211
Salamanca 1*
Mondovi 9°

Salmantina
Salmantina
Taurinensis
Indiae

TEGLESGHI Bahata

Superior 1/3

Baripada (n. D.)
Addis Ababa (nova

SEIELDON William

Superior 1/3

ad i. Domtis) Neapolitana
Northampton 13°
SAF Orientalis

21 Sep.
BOLLINI Siro Superior 3/3

Milano 8°

Taurinensis

SOURAPHIEL Demerew Superior 113

Addis Abaeba 1*

Aethiopica

VAN RUYVEN Theo Superior 1/3 Amho(n. D.) Aethiopica
BAYLACH Jorge Superior 1/3 Quito 1° Aequatoriana
ARAUJO Hugo Superior 1/3

Guayaquil 3*

D'AMMICO Roberto Superior 2/3

Napoli 11°

Acquatoriana
Neapolitana

28 Sep.
NAYAK Ignatius Consultor 1/3 India
SANTIA Michelangelo Consultor 113 Madagascarensis
Casaraugustana
CHOCARRO Tomas Superior 1/3
La Orotava 9°
GARCIA Felipe Superior 1/3

Teruel 18°

Cartagena 6°
PASCUAI. Angel Superior 1/3
BL'RGUETE Martin Superior 1/3 S. Sebastian 16°
Superior 2 /3
Lippstadt 2°
WITZEL Georg
Trier 4°
KETTERN Egon Superior 2/3

Casaraugustana
Casaraugustana
Casaraugustana
Germanica
Germanica

16 Oct.
BIELER Victor Secretarius
Generalis
GUERRA Giuseppe Postulator
Gcneralis
GRASS Kenneth E. Superior 1/3

Cape Girardeau
(n.D., par.)

BARCENAS Javier Consultor 1/3
MARTINEZ Juan Consultor 2/3
GAITAN Pedro Superior 1/3
MARTINEZ Juan Superior 1/3
BASTIAENSEN Adrian Superior 1/3
PALLAIS Godoy Superior 113

Guatemala 11
Guatemala (n.D.)
Guatemala (n. D.)
Quetzaltenango2°

GROETELAARS Juan Superior 113

Ilobasco 4°

SAF OcCentralis
Am. Ccntralis
Am. Centralis
Am. Centralis
Am. Ccntralis
Am. Ccntralis
Am. Centralis
Am. Centralis
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PISABAJ Jose Luis

Superior 13

miss . Peten)

Am. Centralis

MENDOZA Juan Jose

Superior 1'3
Superior 1 /3

San Salvador 5°
Iron 6°

Am. Centralis

BARCENAS Javier
RAMOS Jose Fco.

Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3

Panama 7°
Panama (n.D.)

DOBBELAAR Leo

Visitator 3/3

ZUIDINGA Henk
ALONSO Ignacio

Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3

AGUILAR Pedro
CORNEJO Anibal

PEREZ Victoriano
TIX Norbert
WITZEL Georg
BOKALIC Vicente
BIANCHI Miguel A.
CALATAYUD Ruben
RIGAZIO Alejandro
MARCO Marino
MARTIN Antonio
CASTILLA Pablo
MOLINA Antonio
HERRERA Alfredo
DE LA ROSA Juan
GRBAC Dario
LIPOVSEK Stanko
POGORELC Zdravko
ZUPANCIC Joze
STRESS Anton
LIPOVSEK Stanko
POGORELC Zdravko
VAN LIN Lino

La Libertad (n.D.

Santiago. de
Veraguas 9°
Panningen 11
Ponce 6°
Santo Domingo 11 °

Consultor 113
Consultor 1 /3
Consultor 2/3

Am. Centralis
Am. Centralis
Am. Centralis
Am. Centralis
Aethiopica
Hollandia
Portoricana
Portoricana
Germanica
Germanica
Argentina
Argentina
Argentina

Consultor 2/3
Consultor 2/3
Consultor 1/3
Superior 1/3

Boltaha (n.D.)

Argentina
Caesaraugustana

Superior 1/3
Superior 1/3

Andtijar 31
Avila 4°

Matritensis
Matritensis

Superior 13
Superior 1/3

Madrid 9°
Potters Bar 19°

Matritensis
Matritensis

Superior 1/3
Consultor 1/3
Consultor 113

Madrid 14 °

Salmanticensis

Consultor 1/3
Consultor 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3

Jugoslavian
Jugoslavia
Jugoslavia
Jugoslavia
Ljubljana lo
Jugoslavia
Ljuhljana Crnuce 5° Jugoslavia
Jugoslaviav
Mtreu 6°
Belem 2°
FortalexICR.I.

7 nov.
SLEDZIONA John
FLEMING Patrick J.

Superior 2/3
Superior 113

WIGNYAPRANATA
LANDRY Gary S.
FUNKE Jose

Superior 1/3
Superior 1 /3

MANIEZ Abel
PERUGACHI Segundo
CUNNINGHAM Joseph

Superior 1/3
Superior 3/3
Superior 3/3
Superior 1/3

Concord 4°

SAF N. Anglia

Loudonville 10°
Cepu 8°

SAF Orientalis
Indonesiana

Camarillo 3°
Turrialha 3°
Paris I'
Conocoto 2°
Glasgow(n.D.)

SAF Occidentalis
Costaricana
Parisiensis
Aequatoriana
Hibernia

16 jan.
FERREIRA Alpheu
Custodio
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Visitator 1/3

Flunrincnsis

NEO-INCORPORATI 1990
NAT ADM

DIES INC

PRO

WOLDESENBET Matheos*

57 84

30. 7.90

AFT

3

HAILE Alemayehu
HAYISH Hagos

60 86
63 88

30 . 7.90
30 . 7.90

AFT
AFT

4

JERNEJ Alexander

61 84

27 .11.90

AUS

5

WEBER Herbert

52 86

27. 11.90

AUS

6

NACHER TATAY Jose Vicente

64 86

ALAGARDA NACHER Enrique

65 86

20 . 1.90
20 . 1.90

BAR

7
8

BETANCUR GIL Jose Octavio*
VARGAS NASAYO Carlos Alberto

55 85

19. 3.90

COL

9

64 85

22 , 7.90

COL

18

GUTIERREZ TRIGUEROS
66 87

22. 7.90

COL

49 87

27 . 9.90

COL

No

NOMEN

I
2

Gilthon Harby

BAR

11

ALVAREZ BENJUMEA Hernan

12

GUERRA GALLON Gildardo
Antonio
RUIZ ACEVEDO Bernardo

62 87

27 . 9.90

COL

13

Ancizar
SOTO SALAZAR Hector Hern'an

64 87

27. 9.90

COL

14

63 87

27. 9.90

COL

15

VASQUEZ MARIN Diego Luis

65 87

27. 9.90

COL

16

FERNANDEZ APARICIO Jose
Ricardo
DIAZ FUENTES Pedro
MARTINEZ MUNOZ Pedro

65 87
65 87

27. 9.90

17
18

27. 9.90

COI.
COL

Joaquin

65 87

27. 9.90

COL

Fernando

65 87

27. 9.90

COS

20

NARLOCH Rogerio Francisco

66 86

5 . 6.90

CUR

21
22

BUDIANTO Antonius
BANI SUATMADJI Bertinus

48 81
56 81

29 , 8.90
29 . 8.90

IDS
IDS

23

BASUKI ADI RIJANTO
Benediktus
YUNI WIMARTA Antonius

54 82

29 . 8.90

IDS

24

29 . 8.90

IDS

25
26

MURDANI Willibrordus
SUGIYANTO Yustinus Agustinus

61 82
62 82
62 82

29. 8.90
29. 8.90

IDS
IDS

27

WIDIJANTO Yoseph Maria

63 82

29. 8.90

IDS

28
29

KINDO Sebastian Peter

61 85
62 85

8. 5.90

IND
IND

Dario
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30

PORTUGUEZ VINDAS Jose

NAYAK Vijoy Kumar
PUTHENKANDAM George

62 85

8. 5.90
8. 5.90

IND

8. 5.90

NEDUNGADAN Johnson

64 85
65 85

8. 5.90

IND
IND

33

AYALLOOR George

65 85

8. 5.90

IND

34

65 85

35

AYAPPENPARAMBIL Saji
KUNNINPURAYIDAM James

65 86

8 . 5.90
8. 5.90

IND
IND

36

MONAYONICKAL Josekutty

66 85

8 . 5.90

IND

31
32

TIRKEY PRAKASH

23

37

BARBOSA LEAO DOS SANTOS
Domingos

39

66 85

10. 6.90

LUS

DEL CASTILLO FLORES
Fernando

66 84

13.10.90

MAT

38

CARDALDAS GOMEZ Juan
Francisco

60 83

27. 9.90

MAT

40

MAYORAL DEL AMO Juan
Francisco

67 85

22.12.90

MAT

41

ESPARZA OCHOA Juan Carlos

65 83

27. 9.90

42

LEYVA ISLAS Luis Alberto

65 87

27. 9.90

MEX
MEX

43

YOSIFF 7cracristos

61 83

15. 3.90

NF.A

44

HOYE Ronald James

61 85

27. 1.90

OcC

45

GIRTEN John F.

65 87

27. 1.90

OcC

46

PRANAITIS Mark

56 89

8 .12.90

OcC

47

MINH Joseph Pham

55 87

24. 3.90

OCC

48

KIIABSA Joseph

43 87

24. 4.90

ORI

49

MAROUN Khalil

64 85

25. 8.90

ORI

50

MOUKHTAFI Youssef

64 85

25. 8.90

ORI

51
52

STOVER William'

55 84

21. 4.90

ORL

TAURASO Joseph James '

62 86

17.11.90

ORI.

53
54

LAP Nguyen Van Joseph
TIEN Dinh Tat Joseph

45 88
52 88

27 . 9.90
27. 9.90

PAR
PAR

55

TINH Nguyen Xuan Joseph

PAR

LONG Nguyen Van Dominique

54 88
53 88

27. 9.90

56

27. 9.90

PAR

57

SEBASTIAN GARCIA Victor
Hugo

60 86

21. 11.90

PER

58

ENA.NO Benito E.

56 85

18 .10.90

PHI

59

RENDON Jr Josh

61 85

18.10.90

PHI

60
61

OABEL Marceliano T.

61 86

18 .10.90

MALAY Nelson 1.-

56 87

18.10.90

Pill
PHI

62

DURA Krzysztof

57 81

8.12.90

POL

63

OKONSKI Dariusz

62 85

8.12.90

POL

64

65 85

65

PIATEK Jacek
OLEKSY Marian

65 85

8.12.90
8.12.90

POL
POL

66

SADOWSKI Grzegorz Marek

66 85

8.12.90

POL

67
68

DOBROSZEK Pawel
DOBOSIEWICZ Jan

66 85
66 85

8.12.90
8.12.90

POL
POL

69
70

WRZESNIAK Krzysztof
STANIKOWSKI Michal

66 85
67 85

8 .12.90
8.12.90

POL
POL

71

LIBER Tomasz

65 86

8.12.90

POL

72

RAMIREZ SAINT HILAIRE
Francisco J.
DIAZ MENDFZ Lui. Ohispo

64 87

9. 9.90

POR

73

63 87

28.11.90

74

DEL ROSARIO SOSA Anulfn

6487

28.11.90

POR
POR

75
76

CONDE ARAUJO Jose Manuel

63 81
....

5. 5.90

SAI.

FER.NAINDEZ NUNEZ David

27. 9.90

SAL

77

KAVEC Pavol

63 88

15. 3.90

SLO

24

NEO-PRESBYTERI 1990
NAT ADM 1 1 ti ()RD

PRO

N°

Nc \1I 'r'

I

ESPINOSA ESPINOSA Leonardo

57 83

30. 6.90

AEQ

2

HAGOS Hayish

63 88

11 .11.90

AET

3

SOTO CASTILLO Bayron
Roderico

AmC

25.1 1.90

AmC

5

POCOL SAJCHE Pablo Armando
MONCADA ICAZA Rafael de Jesus

6183
65 84

24.11.90

4

50 84

8.12.90

AmC

6

CASTRO Raul Eduardo

62 84

3. 6.90

ARG

7
8

MEDINA SANCHEZ Luis Miguel
LOPEZ LOPEZ Francisco Javier

62 83
65 84

3. 6.90
15.12.90

CAE
CAE

9

CHILITO SEGURA Hernando

60 83

2.12.90

COL

10
1I

COSTA Jose Efigenio da

19. 7.90

FLU

FERREIRA Carlos Euzebio

33 55
57 82

28. 7.90

FLU

12
13
14

OLIVEIRA Antonio Jose Garces
OLIVEIRA Francisco Sergio de
SILVA Antonio de Assis da

62 86
57 86
61 86

28. 7.90
4. 8.90
4 . 8.90

FOR
FOR
FOR

15

SCHORK Bernhard

58 86

7. 7.90

GER

16
17

OKORO Basil Onygwuchi
MONAGHAN Stephen Paul

54 81
64 85

1. 9.90
23. 9.90

HIB
HIB

18

KALUGE Paulus

59 85

12. 7.90

IDS

21

MANJALY Jose
SENAPATI Aplinar
PUTHENTHAYIL Francis

62 84
60 84

10. 1.90
28.1 1.90
29 .12.90

IND
IND
IND

22

TSANGANDAHY Vincent de Paul

6086

9 . 9.90

MAD

23
24

LOPEZ GARCIA Victor Vicente
CASADO CASADO Fernando
Antonio
QUEVEDO ROMERO Raphael

64 82

22. 7.90

MAT

57 83

22. 7.90

61 83

22. 7.90

MAT
MAT

NIETO FERNANDEZ Felipe
Manuel

62 83

22. 7.90

MAT

28

MARTINEZ FLORES Rosendo
PEREA MARTINEZ Roberto

57 83
60 84

25. 1.90
2 . 6.90

MEX

29

SARRAZIN Victor Joseph

58 81

16 . 6.90

OCC

THIESS Daniel Robert
URANICH Frank Lee

62 80
59 83

9. 6.90
9. 6.90

OcC
OcC

32

KHABSA Joseph

43 87

9. 9.90

ORI

33

JUSTAVINO QUINTERO Teodoro
M.
MAHER James Joseph
SNOHA Joseph John
GUERRA GONZALEZ Alcibiades

55 84
61 86
62 87

24. 3.90

34
35

26. 5.90
26. 5.90

ORL
ORL
ORI.

Ivan

59 85

25. 8.90

ORI.

19
20

25
26

27

30
31

36

6584

MEX

25

37

PONSARD Bertrand
NOVITSKI Bruno

59 85

24 . 5.90

38

61 85

24. 5.90

PAR

39

GIUDICE SENDON Juan Jose

42 86

27. 5.90

PER

40

POTRIDO Y GOMILAO Cirino

61 85

16. 6.90

PHI

41
42

STASZCZYSZYN Edward

60 80

26. 5.90

ZIOLKOWSKI Piotr
NAWOTKA Mikolaj

64 83
64 83

26. 5.90
26. 5.90

POL
POt.

MICHALSKI Henryk

64 83

26 . 5.90

POL
POL

45

BAEZ SANTOS Jorge Faustino

63 85

15. 9.90

POR

46

63 88
64 86

17. 6.90
17. 6.90

SLO

47

KAVEC Pavol
MISURA Rastislav

48

MASSARINI Bernard

61 86

25 . 8.90

TOL

43
44

26

I'AR

SLO

NECROLOGIUM 1990
No NOVIEN

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9

CONDON Kevin
BARONI Vittorio
O'SULLIVAN Michael

MARCINAJTIS Wiktor

12

FLORIN Jules
SONNEVILLE Rene

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Sacerdos
Frater
Sacerdos

GOMEZ MAURE Rufino Sacerdos
BOTERMANS Henry
Sacerdos
Sacerdos
O'HAGAN Kevin
NIJSSEN Louis
CLIFFORD Robert B .

15
16
17
18
19
20
21
22

Sacerdos

BURKE Fergus A.
GAY Adrien
Sacerdos
GOMEZ MAURE Rufino Sacerdos

10
11
13
14

CONDICIO

PEREZ M. Gregorio
NASTORG Francois
PEREZ Desiderio
NIEVA A. Francisco
SOLANO Gregorio
HAUPRICH Rudolf
GRENCZAK Janusz
JORDY Joseph
PUTZOLU Sebastiano
LANTMAN Wim
PADROS C. Enrique
HALLOUN Jaoudat
MAGEE Henry C.
FUSTER S. Jose
ALCALDE A. Mauricio
KOVACS Zoltan
FUENTE R. Elias
BUITRAGO Samuel S.
BONI Armando
BOOTSMAN Krelis
OSES A. Calixto
CHICANO R. Teodoro
SANZ Jesus
NUNEZ Columbiano
KING James R.
KUCZKA Franciszek
NAVARRO Manuel
K•OVES Bela

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Fratcr
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Episcopus
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

OBITUS DOMUS

5. 1.90 Dublin 5°
7. 1.90 Siena 10°
9. 1.90 Dublin 3°
9. 1.90 Philadelphia 11
16. 1.90 Marseille 6°
4. 1.90 Caracas 1°
4. 1.90 Caracas 1°
10. 1.90 Susteren 6°
8. 2.90 Sheffield 15°
24. 1.90 Krakow 11
4. 2.90 Panningen 1°
7. 2.90 Philadelphia 11
9. 2.90 Villebon 13°
14. 2.90 Paris 1°
12. 2.90 Tardajos 16°
11. 2.90 Vohipeno 7°
7. 2.90 Maracaibo 11°
8. 2.90 Santurce 1*
25. 2.90 Cali 4°
9. 3.90 Trier4°
23.
13.
22.
18.

2.90
3.90
3.90
3.90

Odporyszow 13°
Dar 4°
Torino 1'
Panningen 1°

10. 3.90 Santiago 3°
10. 3.90 Beyrouth 1'
31. 3.90 Philadelphia 1°
18. 3.90 Mallorca 5°
26. 3.90 Barquisimeto.3°
26. 3.90 P. Hungarica
30. 3.90 Madrid 10
11.
30.
21.
15.
19.

4.90
4.90
4.90
4.90
4.90

Popaydn/Col.
Siena 10°
Panningen 1°
Pamplona 14°
Pamplona 14°

21.
7.
11.
9.

5.90
6.90
6.90
6.90

La Fama 7°
San Agustin 19°
Princeton 18°
Krakow 1'

SMITH John H.
CASTAGNOLA Luigi
McMYLER John E.

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

28. 5.90 Zaragoza 10
24. 5.90 P. Hungarica
29. 5.90 Perryville 10°

KRZYSTECZKO
Gothard
HILL Joseph J.
VAIRO Arcangelo
ALCACER M. Manuel

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

8.
18.
19.
25.

27. 6.90 Irati 111
12. 7.90 Jackson 8°
7.90 Utica 7°
7.90 Philadelphia 1'
7.90 Genova 7°
7.90 Madrid l°

AET.

VOC.

68
78
85
74

50
54
64
51

70
80

50
63

80
82
71

63
62
52

76
89

58
71

74
78

51
60
58

74
63
75
78
78
84
66
44
85
90

46
44
60
62
60
49
27
67
66

73
76

50
54

65
86
81
78

37
63
46
58

76
82
59
64
72

56
66
40
48
52
72

90
81
57
64
75
73

60
41
46
54
54

89
74
83
77

63
56
60

66

46

79
75
77
92

61
52
59
73

59
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27. 7.90 Santa Vitoria 17° 82

56
68

Sacerdos
Sacerdos

2. 8.90 Dax 41
5. 8.90 Berhampur 10
6. 8.90 Maracaibo 10°
5. 8.90 Pamplona 14°
13. 8.90 Perryville 101

DE SAINT- POL Hubert
REYES Juan

Sacerdos
Frater

21. 8.90 Amiens 3°
29. 8.90 Mexico 14°

CASTANO Faron
ORTIZ Jacinto

Sacerdos
Sacerdos

SOMBROEK Cornelis
YOUNG John E.

Sacerdos
Sacerdos

6. 9.90 Cali 40
1. 9.90 Murguia 12°
1. 9.90 Panningen 11
28. 9.90 Jamaica 9°
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ETAYO G. Ricardo
FESEUILLE Jean-P.

Sacerdos
Sacerdos

63
64

COLL Juan
LOTACH Ludgard

Sacerdos
Sacerdos

65
66

CAHILL Francis
REBENACK Edward
DEL OLMO F. Javier

Sacerdos
Sacerdos

49

BREINER Francisco B. Sacerdos

50
51

ESPENON Gaston

Sacerdos

NAYAK Januarius
MENDEZ Antonio
JIMENEZ Macario
CALLIER Carl V.

Sacerdos
Frater

55
56
57
58
59

52
53
54

60
61

67
68
69
70
71

BRENNAN George F.
GARRO L. Rodolfo
TIERNEY Bernard E.
ABBO Nicola

72
73

MARTINEZ Francisco
LAVAERTS Robert

74
75

CABRERA Jesus
KLOOSTER Jan

76

KORZENIAK

77

Mieczyslaw
DONOSO Alfonso
DE VELDER Andre

78

93
59
69
76
64
88
91
60
84
73

36
50
58
47
58
47
44
67
53

84
75

62

13.10.90 Dahres-Sawan 3° 65
92
1 1.10.90 Figueras 3°
27. 9.90 Krakow 10
77
9. 5.90 Ash!ield 1'
86
17.10.90 Perrvville 10°
81
12.11.90 Andtljar3°
65

43
74
58

12.1 1.90 Perryville 11 °
20.1 1.90 Madrid 1'
21.11.90 Philadelphia /°
15.1 1.90 Cagliari 3°

76
96

58
80

79
88

49

98

71
82

69
97

49
76

Episcopus

6.12.90 Madrid 10
11.12.90 Leuven 1°
12.12.90 Guayaquil 3°
30,12.90 Kediri 4°

79

61

Sacerdos
Sacerdos
Frater

14.12.90 Krakow 91
24.12.90 Santiago 1°
30.12.90 Leuven 1°

75
82
79

57
67
61

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos

4.10.90 Rio Piedras 8°

58

68
64
48
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I
2
3
4

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos

5
6
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CONTASSOT J-Marie
MAHONEY Gerard M.
EGUREN Domingo
DE DIOS Bernardo
DOLGAN Thumas
BINI Raffaelto

OBI"fl'S DOMUS
1.
9.
7.
17.

1.91
1.91
1.91
1.91
25. 1.91
14. 1.91

Dax 4°
Princeton 19°
Los Milagros 13°
Orense 16°
Dublin 7°
Napoli 10

AFT.
84
57
70
76
68
77

VOC.
65
37
53
34
49
6

de la Comission preparatoire
de l'Assemblee Generale 1992

le 28 septembre 1990

A TOUS LES VISITEURS

Cher Monsieur le Visiteur,
La grace de Notre-Seigneur soit toujours avec vous!
Apres avoir consulte les Visiteurs, le Superieur General et son
Conseil ont choisi le theme de l'Assemblee Generale de 1992: Nouvelle Evangelisation-Hommes nouveaux-Communautes rcnovices,
avec pour devise: "Trans formez-vous par le renouvellement de votre
esprit" (Rom 12, 2).
Le renouvellement continuel de la Congregation de la Mission,
des Provinces et des Confreres est inscrit dans nos Constitutions
(nn. 2 et 12). Cette exigence a conduit I'Assemblee de 1986 a proposer des Lignes d'Action pour les 6 annees a venir et a decider dune
evaluation par la prochaine Assemblee. Le Superieur General a done
demande a la Commission Preparatoire (CPAG 92) d'elaborer un
questionnaire pour aider les Assemblees Domestiques et Provinciales a realiser cette evaluation. Nous ferons une synthese des
reponses des Provinces, qui vous sera envoyee ainsi qu'aux Delegues, pour titre discutee au debut de I'AG.
Nous vous adressons egalement un deuxieme questionnaire,
pour que votre Province puisse reflechir sur le theme de l'Assemblee. La reponse des Provinces nous permettra de concretiser la
suggestion que le Superieur General nous a faite d'elaborer un texte
d'etude , qui fera partie du document de travail, envoye aux Membres de l'AG.
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Nous avons bien conscience que le programme de votre Assembles Provinciale est deja important. Nous vous prions d'excuser cc
surcroit de travail que nous imposons a votre Province, pour preparer l'AG 92.
Merci pour votre travail et cclui de vos Confreres au service
de la Congregation. Que I'Esprit du Seigneur soit avec nous tous,
pour nous transformer par le renouvellement de notre esprit.

Post scriptum
1. La reponse do votre Province doit arriver au plus tard pour le 15 septembre 1991 a la Curie Generale:
CPAG 1992
Curia Generalizia della Missione
Via di Bravetta, 159
00164 Roma - Italia

2. Vous choisirez, avec la Commission Preparatoire de votre Assemblcc
Provinciale , la meilleure facon de repondre aux deux questionnaires.
3. Plusieurs Visiteurs, lors de leur rencontre a Rio de Janeiro, en 1989,
ont demands Ia presence d'un expert pour faciliter le travail de Ia prochaine Asscmblec . Le Superieur General a nomme le P. David J . Nygren,
de la Province de Saint Louis (USA). II participe egalement au travail
de la CPAG.
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PREMIER QUESTIONNAIRE

EVALUATION
DES LIGNES D'ACTION DE 1986
La CPAG a suivi la division du Document " Unum Corpus, Unus
Spiritus , in Christo" et repris 1'ensemble des Lignes d'Action. 11 sera
utile que les Assemblees Domestiques et I'Assemblce Provinciale
se referent au contenu precis de ces Lignes d'Action.

1. QUESTIONS GENERALES
I.I. Comment les Lignes d'Action ont-elles ete approfondies et assimilees par les Confreres et les Communautes de votre Province?
1.2. Comment votre Province a-t-elle realise 1'evaluation des Lignes
d'Action, demandee par I'AG86?
1.3. De 1'ensemble des Lignes d'Action, quelles sont celles qui ont
le plus favorise un rcnouveau de la Province?

2. L'EVANGEI,ISATION DES PAUVRES
2.1. Avez-vous elabore urr plan pastoral? Si non, avez-vous essaye
de le faire ou comrnence a l'elaborer?
2.2. A quoi vous a conduit la revision des oeuvres selon les criteres des Constitutions et des Statuts: abandon ou renouvellement de formes d'apostolat, initiatives nouvcllcs?
2.3. Depuis 1986, quelles initiatives votre Province a-t-elle prises:
2.3.1. Pour renouveller 1'evangelisation des Pauvres et 1'engagement
en favour de la justice?
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2.3.2. Pour la formation des Pretres et des Lacs en vue de la MisSi o n?

2.4. Quelle contribution votre Province a-t-elle apporte a la Mission Ad Gentes (envoi de personnes, aide materielle, autres
formes d'action)?
2.5. Quelles difficultes rencontre votre Province dans la realisation du plan pastoral?
2.6. Quelles autres observations ou experiences nouvelles voudriez-vous ajouter, concernant votre evaluation des Lignes
d'Action sur 1'evangelisation des Pauvres, en des points que
ce questionnaire n'aborde pas?

3. LA COMMUNAUTE POUR LA MISSION
3.1. Depuis 1986, quel accroissement de la vie communautaire
pour la Mission constatez-vous dins votre Province: vie I raternelle, communication, partage (de la prierc, des biens, des
responsabilites), revision de vie, etc.?
3.2. Votre Province fait peut-etre des experiences de nouvelles formes de vie communautaire pour une plus grande insertion
dans le monde des Pauvres. Decrivez-Ies.
3.3. Quelles initiatives votre Province a-t-elle prises pour favoriser la communication entre les Confreres et les Communautes et pour integrer les Confreres isoles?
3.4. a) Un renforcement de la vie communautaire dans votre Province a-t-il favorise 1'engagement apostolique ? Comment?
b) Quelles difficultes percevez-vous?
3.5. a) En prenant en compte le n. 21 des Lignes d'Action, quelle
evaluation votre Province fait-elle des initiatives prises depuis
1986 par le Superieur General et les Assistants Generaux (visites, documents, propositions de rencontres, etc.)?
b) Quelles suggestions avez-vous a faire en ce domaine?
3.6. Quelles autres observations ou experiences nouvelles
voudriez-vous ajouter, concernant votre evaluation des Lignes
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d'Action sur la Communaute pour la Mission, en des points
que ce questionnaire n'aborde pas?

4. FORMATION POUR LA MISSION
4.1. a) Depuis 1986, quelles sont les initiatives prises par la Province pour une pastorale des vocations?
b) Quels en sont les resultats?
c) Quelles difficultes rencontrez-vous?
4.2. a) Depuis 1986, quelles sont les initiatives prises par la Province pour la formation initiate (spccifiquc)?
b) Quels en sont les resultats?
c) Quelles difficultes rencontrez-vous?
4.3. a) Depuis 1986, quelles sont les initiatives prises par la Province pour la formation permanente des Confreres?
b) Quels en sont les resultats?
c) Quelles difficultes rencontrez-vous?
4.4. Comment votre Province presente-t-elle la vocation de Frere
dans toute sa valeur?
4.5. Quelles autres observations ou experiences nouvelles voudriez-vous ajouter, concernant votre evaluation des Lignes
d'Action sur la formation pour la Mission, en des points que
ce questionnaire n'aborde pas?
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DEUXIEME QUESTIONNAIRE

NOUVELLE EVANGELISATION
HOMMES NOUVEAUX
COMMUNAUTES RENOVEES

"Transformez -vous par le renouvellement de votre esprit"
(Rom 12, 2)

Les Constitutions nous disent:
"En fidclite a sa fin et centree sur 1'Evangile, toujours attentive aux signer des temps et aux appels plus pressants do
l'Eglise, la Congregation de la Mission aura soin d'ouvrir des
voies nouvelles, d'employer des moyens adaptes aux circonstances de temps et de lieu, et de proceder a I'cvaluation et
a la coordination de ses activites et de ses rninisteres; ainsi
se maintiendra-t-elle en etat de perpetuel renouveau" (art. 2).
Pour reflechir sur le theme dc I'Assemblee Generale, la Commission Preparatoire vous propose ce questionnaire.

1. DANS LE MONDE DE CE TEMPS
1.1. Dans le contexte social, economique, politique, culturel, religieux du monde, de votre partie du monde, de votre pays,
qu'est-ce que vous parait aujourd'hui le plus significatif pour
1'evangelisation?
1.2. Quelle est la repercussion de cette situation sur les Pauvres?

2. NOUVELLE EVANGELISATION, HOMMES NOUVEAUX,
COMM UNA UTES RENO VF. ES
2.1. Pour un meilleur engagement de la Congregation de la Mission dans le monde, a quels objectifs concrets, quels choix rea-
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lister, quelles formes de collaboration, vous semblent appeICes, dans les annees a venir,
a) la Congregation, dans son ensemble,
b) les Provinces, dans votre region,
c) votre Province?
2.2. De nouvelles formes d'evangelisation : quelles sont les reponses vincentiennes qui vows paraissent Ics plus adaptees pour
1'Cvangelisation des Pauvres dans votre Province, pour les
annees a venir?
2.3. Des hommes nouveaux , pour une evangelisation renouvellee
(cf. Rom 12, 1-8): a quelles exigences de conversion personnelle et de formation permanente chaquc Confrere vous
parait-il appele?
2.4. Des Communautes renovees : quelles exigences percevez-vous,
quelles initiatives seraient a prendre pour un renouveau des
Communautes, afin de repondre au defi de l'Cvangelisation
des Pauvres?
2.5. Avez-vous d'autres observations ou des suggestions a faire:
a) concernant le theme de l'Assemblee?
b) concernant la mCthode de travail de I'Assemblee?
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A CONTRIBUTION TO THE SYNOD

At the recent SYNOD OF BISHOPS,
held in the Vatican during the month
of October 1990, Fr. McCullen spoke
in the name of the Superiors General. The following is the text.

Most Holy Father, Your Excellency, Brothers and Sisters,
I speak in the name of the Union of Superiors General. I would
like to make a comment on N° 56 of the Instrumentum Laboris in
reference to the ongoing formation of young priests.
The ongoing formation of a young priest could be said to commence when he steps out from the sanctuary of ordination and begins to move among the people. The Christian Community ordinarily welcomes warmly a young priest. His youth, his idealism, his
generosity in self-sacrifice strikes deep chords in the hearts of the
Christian Community. And because humanity, it has been said, will
perish, not for lack of information, but because of lack of appreciation, the welcoming response of the Christian Community to a
young priest must be seen as an important factor in the ongoing
formation of the newly ordained priest.
This welcome, offered to a young priest by the people, must
be matched by a welcome given to him by the "presbyterium"
of the diocese. He must be given what the Instrumentum Laboris
calls "a sense of belonging to the presbyterate". It is all the more
important because frequently separation from his peer group in
the seminary can contribute to a sense of loneliness in a young
priest. No longer living with a number of his peers, he may be
at a loss to know what to do during his free time. Hence the importance of the formation of healthy friendships and recreative
habits. Hence, too, the importance of the first appointment given
to a priest after ordination, and of his assignment, when possible, to work with an older priest who is capable of communicating easily with him. Indeed as an expression of an ideal for ongo-
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ing formation, that of Presbyterorum Ordinis could hardly be bettered. I quote:
"Older priests should sincerely accept the younger ones as
brothers and be a help to them in facing the first tasks and
responsibilities of their ministry. They should make an effort
also to understand their outlook, even though it may be different from their own, and should give kindly encouragement
to their projects. Young priests, for their part, are to respect
the age and experience of their elders; they ought to consult
with them on matters concerning the care of souls, and willingly cooperate with them" (Presbyterorum Ordinis, N° 8).
The transition from seminary to presbyterate, from companionship of fellow seminarians , to responsibility for the people of
God can be difficult. Without a deeply rooted faith and a personal
relationship to Jesus Christ, the burden of transition is often inappropriately resolved. A deeply held conviction of the demands of
the Cross will assist the young priest to be sustained through the
difficulties of transition.
The welcome of the people and the warm acceptance of the newly ordained by the presbyterium are potent agencies in the ongoing formation of the young priest. It is, however, the priest himself who, after the Spirit of God, must be considered as the principal agent of his ongoing formation.
At the heart of the process of ongoing formation is ongoing conversion , and at the heart of all conversion there is an attitude of
openness to what Saint Peter calls the "multiformis gratia Dei" (1
Ptr 4:10). It is this attitude of openness of heart and mind that will
secure that the young priest does not so over-value his quality of
youth that he is closed to what age and experience - which in Saint
Thomas' phrase is "the sum of many memories" - has to offer. It
is this openness of attitude, too, that will enable him to see that
the effects of grace do not depend solely on ideas or on methods,
but that there exist other sources such as contemplative prayer,
the Sacrament of Penance, spiritual direction and sustained fidelity to the responsibilities assumed at Ordination.
The openness I speak of is above all, an openness to experience
through prayerful reflection the transcendence of God, without
which a concern for the pressing needs of our contemporaries is
doomed to frustration. "Be still and know that I am God" (Ps 46:10).
Lastly, ongoing formation should be seen as a prolongation of
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the "Adsum" which the young priest spoke at the beginning of the
Rite of Ordination. Ongoing formation is not a process of adding
bits of knowledge, (however important) to knowledge already possessed, but it is the making of a man different, so that as a priest
he can respond to the new and emerging demands that modern society makes upon him, and with the Church "distinguish", to quote
a phrase of Gaudium et Spes, "the many voices of our times and
interpret them in the light of the Divine Word" (Gaudium et Spes,
No 44).

In the language-group discussions Fr.
McCullen was asked to draft one of the
proposition s on the topic of formation of
candidates for evangelization and mission. The text follows.
Since "it is the first task of priests as co-workers of the Bishops to
preach the Gospel to all humanity" (PO 4), priests must he men with a highly
developed sense of mission . Evangelization and mission are inextricably
linked.
Evangelization has many dimensions. It does ndt stop at a simple proclamation of the promises made by God in the new covenant through Jesus
Christ, but relates the Gospel to peoples' lives, personal and social. It is
acknowledged that "there are close links between evangelization and human advancement, that is, development and liberation" (Ev. Nunt. 31).
Candidates for the priesthood, then, will be formed in such a way that
they will develop a sense of urgency about evangelization and mission.
They will also be led to recognize the many facets and forms which evangelization takes in today's world. Candidates for the priesthood must be
so formed that they will be truly catholic priests, that is, with a vision that
is universal and not restricted by any narrow parochialism. They will he
so formed, too, as to be apostolic men, that is, men eager to extend the boundaries of God's kingdom in the world through their personal and courteous
contact with people of different creeds, cultures and convictions.

Richard McCULLEN, C.M., Sup. Gen.
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...Are we, I said to myself, trying to
create a superman? Can only a superman be a priest today? ... God uses the
weak things of this world to confound
the strong ...

October 1990

A SYNOD EXPERIENCE

INTRODUCTION
The Synod which I was privileged to attend during the month
of October was the 8th which has been held since Synods were first
established by Pope Paul VI 25 years ago in 1965. Thus the Synod
had, one could say, the character of a jubilee celebration this year.
At the final lunch, hosted by the Pope in Santa Marta, I was talking to an English Archbishop who told me that he had been present
at seven Synods and that he would consider that of 1990 to have
been the one that was most free of tension. There were some 220
participants at the Synod. In addition to the Bishops who came as
representatives of the Episcopal Conferences in the world, the Union of Superiors General had been invited to elect ten representatives.
To these ten the Pope added three others, the Superiors General
of the Sulpicians, the Eudists, and the Legionaries of Christ. In addition there were some 30 other nominees of the Pope, mainly
Bishops, along with a few Seminary Rectors. Some Cardinals of
the Roman Curia were present as "ex officio" members. Also invited to the Synod were a number of auditores and auditrices. They
could be described as observers. They had not the right to vote or
to speak at the general sessions, unless invited, but they could take
part in the small group sessions. These observers were, for the most
part, priests, professors, and a few religious sisters and brothers,
as well as five lay people, two of whom were a married couple, both
psychoanalysts.
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There were two sessions each day throughout the month, one
in the morning , a three -hour session, and a two-hour session in the
afternoon. On Saturday afternoon and Sunday there were no sessions.

THE METHOD OF WORK IN THE SYNOD
The calendar of the Synod had been prepared in detail for the
entire month, clearly based on the experience of previous Synods.
It could be said to have had three principal phases. After the presentation of some papers on, for example; the History of the Synods,
(Monsignor Schotte); the Theology of Priesthood, (Cardinal Ratzinger); the Synod and Ecumenism, (Cardinal Willebrands), the Synod settled down to the first phase of listening to more than 200
speeches on the topic of Priestly Formation in present day circumstances. The great majority of synodal Fathers spoke and the small
number who did not speak, submitted to the Secretariat their written observations.
Each speaker was limited to eight minutes (suitable warning
bells were sounded after five, six and seven minutes!), and it must
be said that the time-rule was very well observed. The Synodal
Fathers were always indulgent, however, to the Bishops from Russia and eastern Europe when they exceeded by a minute or two
the allotted time. Indeed the Bishops from these countries, along
with two Bishops from Vietnam who only succeeded in arriving
for the final days of the Synod, were listened to with much reverence and admiration, as they recounted some of the sufferings
inflicted on and endured by bishops, priests and laity in the Church
of Silence over a period of forty to fifty years. As each of these
Bishops concluded his intervention in the debate, sometimes made
with choking emotion, spontaneous and warm applause was always given.
It would not be quite correct to describe the first two weeks
of work as a debate. It could be more accurately described as a
forum in which the participants set forth a variety of views on the
topic of formation for the priesthood. Speeches had to be prepared
beforehand, as well as summaries of them for the press. Every
aspect of priestly formation was, in that first phase of the Synod,
touched upon by one or another of the Synodal Fathers. Some of
the representatives of the Union of Superiors General had held a
meeting a few days before the opening of the Synod to decide upon
the topics that would be raised and who should speak to them. That
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which fell to me was ongoing formation with special reference to
the young priest.
The first 11 or 12 days of the Synod could be said to have been
a period of total immersion. As speaker followed speaker, the topic
of formation of the priest for today's world was presented in almost
every possible facet. One could say that it was a period of un systematic bombardment of the participants with ideas, but ideas that
were all within the parameters of priestly formation today.
The second phase of the Synod began when an overall general
synthesis of the ideas expressed in the aula, was given in Latin by
the Brazilian Cardinal Moreira Neves, the official Relator. The idea
of synthesis could be said to have been a key word throughout the
month. The dynamic of the Synod would seem to have been based
on achieving syntheses. At 3 or 4 stages in the month one was
presented with a synthesis. These were then worked upon, chiefly
in groups, until the final synthesis of 41 propositions had been made
and voted upon on the last day of the Synod. After Cardinal Moreira
Neves had presented his synthesis, we were put into small language
groups (approximately 20 members in each) and invited to draw
up propositions on the matter which the Relator had given to us
in the Aula. No fixed number of propositions was set, but it was
suggested that the number should not exceed 50.
Many participants of the Synod found this stage very satisfying. The small group discussions were in one ' s own language and
so freely ranged over many points, prior to the formulation of the
group's propositions. After a little time one found that displaying
a certain interest in a particular topic usually drew an invitation
from the Chairman to bring in the following day a draft of' the
proposition for discussion and acceptance by the group. In all there
were 13 language groups ( the English language had 3 groups), including one in Latin with only 4 members and, for the first time
in the history of Synods, there was a group for the speakers of the
Slav languages.
When the propositions of all the language groups had been
gathered, they were then synthesized, translated into Latin and sent
back to each language group for discussion with a view to the
proposal of amendments or modi. This could be described as the
third phase of the Synodal work. It was at the beginning of this
phase that one could detect a certain dissatisfaction with the
process. Groups felt at times disappointed that their particular
proposition had disappeared or was not recognizable in the new
synthesis of the matter. Besides, the drafters or "redactores" of
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the synthesized propositions had been forced to work under pressure and far into the night , in order that the time frame of the Synod could be maintained . It was not surprising , then , to find evidence
of haste and imprecision in some of the propositions that were
presented at this stage to all the groups for amendments . All the
official documents were presented in Latin . The Latin language was
used so that the risk of misinterpretating the nuances of different
languages would be minimized . As the median age of the Synod
Fathers was 60.8 years, the Synod Secretariat could still presume
on a knowledge of Latin. What , I wondered , of Synods 30 and 40
years hence?
Amendments could only be presented after they had been accepted by the particular language groups . This often called for voting within the group . It was hoped in this way to reduce the number of amendments that would be proposed , for at all previous Synods individual Fathers could propose any number of amendments
to the Secretariat . The result was that thousands of "modi" had
to be examined in a very short period of time . On this occasion,
however , it was only the groups who could present amendments.
That , however , did not seem to lessen greatly the number of modi
presented, for towards the end of the Synod the Secretary General
informed us that almost as many modi had been received as at previous Synods.
The final list of propositions (41) were drawn up and individually voted upon ( some of them had 2 or 3 sub-sections ) at the final
working session of the Synod . No single proposition received a
unanimous " placet", even if all of them received strong majority
support . These propositions will form the basis of the Apostolic
Exhortation on Formation which the Holy Father will address to
the Church some time in the future.

SOME PERSONAL IMPRESSIONS
What are my personal impressions of the month - long Synod?
First , I saw it as a precious grace to have participated in the Synod. At times , as I listened to the ideals of Priesthood that were being proposed , I felt a little like Saint Vincent who at the end of his
life felt he should never have been a priest at all, so elevated is the
priestly vocation and so great its dignity . On the other hand one
felt greatly heartened by the fact that the topic of Priestly Formation had been proposed by the concern and the love of the laity for
their priests , particularly as it was expressed at the Synod of the
Laity in 1987. At the very outset of the 1990 Synod , it was made
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clear to us that the topic of Priestly Formation in today's circumstances was closely related to the theme of the last Synod on the
Laity and to the exhortation of the Pope, Christifideles Laid.
At the beginning of the Synod many references were made to
the theological identity of the priest. One sensed that there was a
desire among many that the priest's identity would shine out more
clearly. A real difficulty, one felt, was surfacing here. It would seem
that the problem might not be unrelated to that of the Fathers of
Vatican II who wrestled with the problem of defining the Church
until they agreed in the end to speak rather of the mystery of the
Church. One heard often the word 'vision' mentioned. It was not
the identity of the priest that the world was waiting to hear about,
but rather a new vision of the priesthood.
The problem of clarifying further the identity of the Priesthood
could be said to be related to the particular model of Church with
which one works. Just as there are different models of Church, nuanced by the theologians, so there could be said to be different
models of Priesthood. The Synod seemed to lay stress on the
Hebrew text of the priest as one taken from amongst men and ordained for men in the things that pertain to God (cf Heb 5:1) and
to stress the threefold aspect of mystery, communion and mission.
In its consideration of the identity and mission of the priest,
I was somewhat surprised at the prominence given to the evangelical counsels of charity, obedience and poverty. Not that this is not
valid and useful for the priest, be he diocesan or religious. What
surprised me was the reliance that the Synod seemed to have on
the three evangelical counsels as a way of expressing the spirituality that corresponds to the identity of the priest. Indeed one Superior General remarked to me that the Synod seemed to be openly borrowing elements from the consecrated life, and relating them
to the life of the diocesan priest. There was a general feeling among
the Superiors General present that the Synod did not consider sufficiently well the place of the religious priest in the diocesan presbyterium.
The Synod, as you are aware, affirmed strongly the value of
celibacy. The mind of the Bishops was that the Synod owed it both
to priests and people that no one be left in doubt on this issue.
Celibacy, or rather chastity in celibacy , (which was the phrase which
seemed to be a more precise and accurate expression of the ideal),
was considered to be still highly relevant for men who, to quote
nile Bishop 's phrase. "most clearly manifest the Church's difference from the world and god's love for the world". Not that the
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Bishops were unaware of the shortage of priests in some countries,
particularly in countries of the First World. It was recognized that
there was a real difficulty in some countries where the faithful must
be left for long periods without the Eucharist because of the scarcity of priests. It was also, however, recognized that this difficulty
and that of the sign value and sanctifying character of chaste celibacy, are two different issues, even if they are related. It seemed as
if the Synod wished to make a fresh vote of confidence in the value
of celibacy for its priests, and to express also its confidence that
the Lord would not fail to give the charism of celibacy to a sufficient number of men from whom priests could be chosen.
On a number of occasions during the Synod I was reminded
that as a man living in the First World, I tended to see the problems
of the Church Universal as being only those of that world. Perhaps
if we, the faithful of the First World, could hear and listen more
carefully to the faithful of the Third World, or the world of Eastern
Europe and of Russia, we might be less strident in demanding that
the Church change her discipline on celibacy for diocesan priests.
I was, for instance, astounded when I heard that at a universal level there had been an increase of 53% in the number of vocations
to the priesthood during the last 13 years.
It was recognized, of course, that life-long chaste celibacy demands much of a man. For that reason there was much emphasis
on the importance of assessing well candidates on entering the seminary and often during their course of formation . That the candidate for the priesthood would have affective, emotional , psychological and spiritual maturity before being ordained, was clearly
and repeatedly underlined by many groups. Seminary authorities
and spiritual directors were encouraged to enlist the help of skilled
and trustworthy psychologists to assure that candidates who are
immature , should not be admitted to the Priesthood. (cf Opt. Tot. 6).
Little new was proposed on the topic of formation in the seminary. The value of a preparatory or a propedeutic year before entering the major seminary was considered to have much merit for
a number of countries, while in Asian and African countries the
minor seminary is proving to be a good source of vocations.
As one might expect, considerable thought was given to the
"Formatores". Apart from the fact that they should themselves be
good, convinced and dedicated priests, the importance of working
as a team in the seminary was highlighted, as was also the importance of presenting to the students a program of studies that was
well coordinated, enabling the student to grasp a clear overall vi-
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sion of his studies and of his formation . The Synod also acknowledged that suitable and qualified women could be members
of a seminary formation team.
There was some criticism of the fact that in the Instrumentum
laboris sufficient attention was not given to ongoing formation and
its importance in the fast changing world of today. It was stated
that ongoing formation should he seen as a process of continual
conversion or a process of a continual growth in faith, hope and
love, and of growth into the likeness of Christ, the Good Shepherd.
The urgency of work to be done in the pastoral field should not
be allowed to damage the psychological or spiritual equilibrium
of the priest.
It was recognized that seminarians should be so formed as to
accept the necessity of continual or ongoing formation. Special
times of transition call for particular attention (some of these were
mentioned by Cardinal Lustiger of Paris). These would include the
transition from seminary to priestly ministry, the completion of,
say, five years in priestly ministry, reaching the age of 40, and again
in preparation for retirement from active ministry.
As I look back on the Synod, I would see it as an exercise of
linking the formation of priests to the 16 documents of Vatican
Council II. One heard much about the importance of being able to
collaborate with the laity, to dialogue with people of other faiths
and of none, of being capable of animating liturgies, of being able
to direct religious men and women, of developing a strong mission
sense, and of having a certain skill in the use of the media. Indirectly
or directly the Synod was urging priests and seminarians to enter
more fully into the world of Vatican Council II, to know its vision,
its theology, and to live its spirituality.

A SUPERMAN?
On a few occasions I felt somewhat daunted by the ambitious
nature of priestly formation today. Are we, I said to myself, trying
to create a superman? Can only a superman be a priest today? Obviously, no. For that reason I would have liked to have heard more
echoes in the Aula of some of the great Pauline convictions; that
God uses the weak things of this world to confound the strong, that
an apostle can do all things through Him who strengthens him, that
no man is tempted beyond his strength, and that however earthen
the priest's vessel may be, he still carries within himself a great
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treasure. In making this reflection I am not suggesting that the theological principle that grace builds on nature should be ignored.
Indeed, it was one of the principles that could be said to have underpinned much of what was said in the Aula and in the small language groups . The point I wish to make is that in the formation
of the priest the reality both of nature and of grace must receive
equal attention.

"SUB PETRO ET CUM PETRO"
The month of the Synod could he said to have been passed "sub
Petro et cum Petro". The Holy Father was present at almost all the
general sessions, listening to voices from many countries and many
cultures, as they expressed their profoundly held convictions on
the Church, the People of God, the world, the seminarian of today,
and the priest of tomorrow. The month was passed "cum Petro"
in that the Holy Father invited to his own table for lunch or supper in groups of 10 or 12, every Synodal Father. The 12 Superiors
General were invited to lunch on the 24th October. It was a memorable experience with the Holy Father in a most relaxed mood.
Towards the end of the meal the topic of beatifications came up
and various names of men and women whose causes have been introduced, were mentioned. "And what", asked the Pope with a smile,
"of Superiors General?" To which Father Kolvenbach, the Superior General of the Jesuits, answered: "Very difficult, Your Holiness.
Too much correspondence!" That is as good an excuse as any for
immediately laying down my pen.
Richard McCULLEN, C.M.
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IL SINODO 1990
30 settemhre-28 ottobre 1990
sulla FORMAZIONE SACERDOTALE
NELLE ODIERNI CIRCOSTANZE

Intervista al Superiore Generale,
P. Richard McCULLEN,
a cura di P. Giuseppe GUERRA C.M.

II Sinodo dei Vescovi - come noto - e stato dedicato a un
tema quanto mai importante ed urgente: La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali . Se a stato semprc un tema importante, lo a stato particolarmente in alcuni periodi critici della storia
della Chiesa, come la vita di S.Vincenzo ci insegna. E to a oggi in
quest'epoca di cnormi cambiamcnti.
Istituito it 15 settembre 1965 da Papa Paolo VI al termine del
Concilio Vaticano II, con la lettera 'Apostolica Sollecitudo', it Sinodo quest' anno celebrava cosi it suo 25° anniversario. I temi affrontati net passato sono stati tutti temi nevralgici e di grande attualita : net 1967 fu dedicato ad argomenti vari come it codice di
diritto canonico, i matrimoni misti , la dottrina, i seminari. Net 1969
sulle Conferenze Episcopali; nel 1971 sul Sacerdozio ministeriale
e sulla giustizia net mondo; nel 1974 sull'cvangelizzazione net monde
contemporaneo, e sulla base delle 'Proposizioni' presentate dai Padri Sinodali it Papa Paolo VI scrisse I'Evangelii nuntiandi
nell'8.12.75; nel 1977 sulla Catechesi, it cui frutto a nel Documento
di Papa Giovanni Paolo II 'Catechesi Tradendae' del 16 ott. 1979;
net 1980 sui compiti della famiglia cristiana , con it documento del
papa, 'Familiaris consortio' dcl 22.11.81; nel 1983 sulla Riconciliazione e la Penitenza, con it documento del Papa 'Reconciliatio et
Poenitentia' del 2.12.84. Net 1985 fu celebrato it Sinodo Straordinario nell'occasionc del 20° della chiusura del Concilio Vaticano
II; net 1987 sui Laici, dopo II quale it Papa ha scritto Ia 'Christi fideles Laici. Questo del 1990 a stato 1 'VIII (perche quelli del 1969 e
del 1985 sono stati 'Straordinari').
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In questa ricostruzione della seric dei Sinodi passati conviene
ricordare it Sinodo speciale dei Vescovi Olandesi del gennaio 1980,
e quello speciale dei Vescovi Africani the si terra a Rona I'anno
prossimo, come anche quello prossimo dei Vescovi Europei.
Come noto, al Sinodo partecipano Vescovi in rapprcscntanza
di tutto I'Episcopato mondiale, eletti dalle varie Conferenze Episcopali ; oltre ai partecipanti di diritto e a quelli the it Papa nomina direttamente.
A questo Sinodo hanno partecipato 4 Vescovi the provcngono
dalla nostra Congregazionc:
Sua Beatitudine Stefano II Ghattas , Patriarca d'Alessandria
dei Copti Cattolici, Capo e Padre di tutta la Chiesa Copto Cattolica
d'Egitto (e di tutta la Predicazione di S.Marco Evangelista). Prcsidente dell'Asscmblea della Gerarchia Cattolica d'Egitto, e attualmente membro della Commissions Pontificia per la preparazione
del Sinodo Africano.
S. Ecc . Mons . Augusto Cesar Alves Ferreira De SILVA , Vescovo di Portalegre e Castelo Branco (Portogallo). Membro permanente
della Conferenza Episcopale Portoghesc, e Presidente della Commissione Episcopale per it Clero, Seminari e Vocaz.ioni.
S. Ecc . Mons . Alfonso CABEZAS , Vcscovo Ausiliarc dell'Archidiocesi di CALI (Colombia), e stato Relatore nel Sinodo del Circolo Linguistico di lingua spagnola.
S. Ecc . Mons . Pawel SOCHA , Vescovo Ausiliare e Vicario Generale della Diocesi di GORZOW (Polonia) e Professors del Seminario Maggiore.
L'Unione dei Superiori Generali, secondo it Regolamento ha
nominato come Rappresentanti 10 Superiori Generali i cui nomi
it Papa ha ratificato come membri del Sinodo. Tra essi era ii nostro Superiore Generale P. Richard McCULLEN, la cui partecipazione a questo Sinodo a stata quanto mai significative, come Superiors Generale di una Comunita the ha nel suo fine I'evangelizzazionc dei poveri e la formazione del Clero.
Gli altri Superiori Generali erano quelli dei Premostratensi,
dci Domenicani, dei Fr.Minori, dei Cappuccini, dci Gesuiti, degli
Oblati dei Sacerdoti del SS. Sacramento, dci Figli del Cuorc Immacolato, dei Dchoniani. E inoltre, aggiunti dal Papa, i Superiori
Gcnerali dei Sulpiziani, degli Eudisti c dei Legionari di Cristo.
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I Padri Sinodali sono stati in tutto 237, senza contare gli Uditori e le Uditrici, the hanno partecipato in qualita di 'osservatori'
senza diritto di voto.
Una prima c seconda settimana e stata dedicata agli Interventi e conclusi con una RELAZIONE.
Una terza ai Circoli Minori Linguistici, conclusa con la preparazione delle Proposizioni.
Una quarta alla preparazione degli Emendamenti e dei Modi,
conclusa con la Votazione,
Altri avvcnimenti straordinari hanno arricchito significativamente it niese Sinodalc:
Domcnica 7 ottobre: la canonizzazione di Giuseppe ALLAMANO (Torino) Fondatore dei Missionari e delle Missionarie della Consolata e di ANNIBALE MARIA DI FRANCIA (Messina) (Fondatore
dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo)
11 16 ottobre vi e stata la celebrazione dei 12 anni di Pontificato di Papa Giovanni Paolo II (1978-1990).
Giovedi 25 ottobre, it Card.Joseph RATZINGER ha relazionato sulla preparazione del Catechismo universale e it Card. Bernardin GANTIN sullo status teologico e giuridico delle Conferenzc Episcopal i.

1. Per lei the quests volta ha potuto seguire i lavori del Sinodo con una partecipazione diretta , qual'e stato it frutto di questa
esperienza?
- Considero la mia partecipazione al Sinodo come una grandissima grazia. L'argomento era di suprema importanza, perchc
nei documenti del Concilio Vaticano II si trova l'affermazione the
al cuore del rinnovamento delta Chiesa oggi c'e it sacerdote. Se it
Sacerdote e chiamato a partecipare in maniera cos! vitale al rinnovamento della Chiesa oggi, allora egli stesso ha bisogno non solo
di essere formato adeguatamente prima dell'Ordinazione, ma quclla
formazione deve essere continuata anche dopo l'Ordinazione per
il resto della sua vita. L'esperienza della mia partecipazione al Sinodo e stata un'espcricnza di formazione permanente. Molti dei partecipanti al Sinodo avranno visto it mese come un processo di for-
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mazione continua per se stessi. Si potrebbe dire the ogni aspetto
delta formazione sacerdotale a stato considerato ede stato del tutto naturale the essi hanno dovuto riferire ogni aspetto esaminato
alla propria personate esperienza e alla propria attuale situazionc.
2. Condivide l'osservazione fatta da alcuni Padri Sinodali the
I'intervallo tra un Sinodo e 1'altro a troppo breve?
- Si, all'apertura del Sinodo un certo numero di Vescovi commentd it fatto the l'intervallo tra un Sinodo e l'altro e troppo breve. Cosi sentii un Vescovo dire the it Papa ha appena pubblicato
la sua Esortazione Apostolica, the gia si hanno in mano i Lineamenta per it Sinodo successivo. I partecipanti hanno anche rilevato it fatto the in aggiunta ai Sinodi triennali per tutta la Chiesa,
vi sono altri Sinodi in preparazione, come quello Europeo, quello
Africano, e quello di lingua tedcsca, the e un Sinodo permanents
per la Chiesa in Olanda.
3. E I'altra osservazione the it Sinodo dovrebbe avere maggior
forza deliberative, c non solo consultiva?
- A parte un solo riferimento fatto alla possibility the it Sinodo abbia una maggior forza deliberativa, non ricordo the alcun
altro Vescovo abbia chiesto the it Sinodo, cosi come not ora to conosciamo, dovrebbe essere qualcosa piu the consultivo.
4. Gli interventi in Aula hanno insistito molto sulla " identity
del Sacerdote ", perche - e stato notato - non si puo parlare di
formazione senza focalizzare bene I'obiettivo delta formazione; ma
questo non ha comportato una svalutazlone del tema principale del
Sinodo , the era appunto la formazione?
- $ vero the si sono ascoltati molti riferimenti all'identita
del Sacerdote ed un certo desiderio the i lineamenti dell'identita
del Sacerdote risultassero piu chiari. Fu comunque rilevato the to
stesso sacerdozio fu I'argomento del Sinodo del 1971 the trattb con
una certa estensione I'identita del Sacerdote net mondo d'oggi. In
uno dei Gruppi di discussine fu suggerito the piu the riferirsi all'identity del Sacerdote, sarebbe molto piu utile la presentazione
di una nuova visione del Sacerdozio. Fu anche riconosciuto the la
trattazione adeguata dcll'identita del sacerdote avrehhe allontanato
la focalizzazione del tema specifico di questo Sinodo, cioe la formazione sacerdotale. Nella lista finale delle Proposizioni la questions dell'identita del sacerdotc riceve una certa attcnzione. l.'ar50

gomento fu relazionato alla spirituality del sacerdote in termini
di mistero, di comunione a di missione.
4. II celibato sacerdotale non era all'ordine del giorno di questo Sinodo , ed infatti non a mal stato trattato formalmente ; tuttavia interventi almeno indiretti vi sono stati , e I giornali non hanno
mancato di approfittarne per fare del titoli sensazionali.
- 11 tema del celibato a stato sollevato da un certo numero
di Padri Sinodali, ma non nel senso di porre la questione sull'opportunity di renderloopzionale per i preti diocesani. Vi furono pochi, pochissimi riferimenti indiretti all'opportunity di rivedere la
struttura del sacerdozio nella chiesa di oggi, cosa the io interpretai come riferimento indiretto alla possibility di considerare I'opzionality del celibato per i preti diocesani. Ma quel the fu veramente
notevole fu it consenso dei Vescovi sulla necessity di affermarc fortemente it valore e it significato del celibato per iI scerdote nel mondo d'oggi. Fu data attenzione anche all'importanza di una buona
formazione affettiva, psicologica e spirituale per quelli the pensano di assumere per tutta la loro vita it celibato consacrato.
5. E the dire della proposta di inserire delle donne nelle equi.
pes formative del Seminars?
- F- stato detto the quando i giornalisti laici capirono the nc
la questions del celibato, nc quella dell ' ordinazione sacerdotale delIc donne sarebbero divenute centrali ed importanti , persero ogni
interesse al Sinodo e poco fu poi riportato nei giornali dopo I'inizio del Sinodo.
Un certo numero di Vescovi sono in favore dell'inclusione delle donne, e in particolare di religiose, nell'cquipe dei formatori dei
seminaristi. I Gruppi furono a favore dell'idea. Infatti fu interessante it fatto the ci fu maggiore sostegno da parte dei partecipanti
al Sinodo di quanto cc ne fosse nell'Instrumentum Laboris o nci
Lineamenta, ambedue i documcnti essendo stati scritti prima del
Sinodo.
6. Il Sinodo termina con Proposizioni presentate al Papa, the
preparers un Documento. Non sank particolarmente difficile preparare un Documento su un terra come quello della formazione,
the comporta legittime differenziazioni nelle Chiese Locali?
- Non penso the ci dovrebbe essere maggiore difficolty nclIa stesura dell'Esortazione Apostolica the it Papa pubblichery, pro51

babilmente fra un anno o un anno e mezzo. I membri the lavoreranno alla preparazione del Documento erano tutti presenti at Sinodo e quindi sono ben consapevoli, almeno in termni gencrali, delle
differenze the esistono tra un paese o un continente e un altro. Suppongo the 1'Esortazione Apostolica del Papa indichery in una presentazione generate quei punti the Sono piu rilevanti in ogni cultura per la formazione sacerdotale oggi. II Sinodo ha mostrato molta sensibility verso le differenze the esistono tra le varie culture
net mondo. Infatti una Proposizione presentata at Papa ripete 1'importanza dell'inculturazione nella formazione sacerdotaic. Quando I'Esortazione Apostolica sara pubblicata, sara poi responsabilita delle Conferenze Episcopali, e in effetti di tutti quelli the Sono
coinvolti net lavoro delta formazione, di trarre dalla presentazione del Papa le applicazioni per la formazione sacerdotale net Toro
paese. Le Proposizioni the furono presentate at Papa - ne erano
41 - furono tutte votate dai Padri Sinodali e tuttc hanno ricevuto
una grandissima maggioranza, segno the i Vescovi al Sinodo erano d'accordo con i principi delta formazione the emersero dopo
l'ascolto reciproco nelle Sessioni Generale e nei Gruppi linguistici.
7. In particolare sulla Struttura del Seminario tradizionale si
sono potute notare differenze di valutazioni da parte degli Episcopati provenienti dalle diverse parti del mondo.
- Differenze vi furono in tutt'e tredici Gruppi linguistici e i
Gruppi erano composti in modo da essere rappresentativi dei diversi continenti delta stessa lingua. La struttura generate del Seminario tradizionale a stata accettata, ma chiaramente fu previsto
un certo numero di modifiche. Infatti la maggior parte dci Seminari net mondo ha giy cambiato le strutture in modo da facilitare
la realizzazione dei documenti del Concilio Vaticano II sulla formazione sacerdotale. Net Sinodo del 1990 molta enfasi scmbra essere stata data all'importanza del ruolo delta comunita del Seminario nella formazione dei candidate. La comunita a stata vista come un elemento importante nella formazione dei candidati at sacerdozio. La dimensione comunitaria del Seminario e stata considerata importance per to sviluppo delle capacity collaborative net
candidato. Le capacity collaborative devono esere tcnute presenti
se it Sacerdote e chiamato a saper accettare i laici e i religiosi e
a collaborare con cssi.
I Vescovi dell' Asia e dell 'Africa , almeno un certo numero di essi,
trovano molti vantaggi net Seminario minore, mcntre esso non pare trovare piu nelle Diocesi dell'Europa e del Nord America quel
posto the aveva prima. Quel the comunque fu universalmente ac-
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cettato a la necessity di avere un anno propedeutico per i candidati the vogliono entrare nel Seminario Maggiore. Fu riconosciuto
the molti giovani non hanno una sufficiente preparazione per entrare nel Seminario Maggiore e I'anno propedeutico abilitirebbe
gli studenti a poter sfruttare in pieno i benefici intellettuali a spirituali offerti dal Serninario Maggiore.
8. Anche se l'attualita e 1'influenza non si misura soltanto dalle
citazioni letterall , let crede the S.Vincenzo e it suo insegnamento,
Il suo spirito abbia ancora oggi molto da dire ed insegnare sulla
formazione dei preti ? E come - secondo lei - la comunita vincenziana dovrebbe far tesoro di questo Sinodo 1990?
- 13 stato sempre un rnio desiderio the la Comunity di S.Vincenzo sparsa nel mondo sia maggiormente coinvolta nella formazione sacerdotale piiu di quanto non lo sia ora. La Congregazione
di S.Vincenzo durante gli ultimi tre secoli ha avuto una gloriosa
tradizione in non pochi paesi per la formazione dei sacerdoti. Gli
ultimi quarant'anni it numero dei Missionari Vincenziani impegnato
nclla formazione a diminuito, Cio e dovuto a una variety di ragioni, alcune delle quali non dipendono dalla Congregazione. E comunque un facto teologico the nella Congregazione della Missione c'e
un carisma per la formazione dei sacerdoti, un carisma di cui S.Vincenzo stesso fu dotato e the egli stesso ha fatto fruttificare. Poiche
it carisma a stato dato dallo Spirito di Dio, Sono convinto the la
Congregazione di S.Vincenzo ancora oggi a chiamata a rcalizzare
umilmente it compito della formazione dei sacerdoti, e ne ha la capacity. La sfida the e di fronte alla Congregazione oggi e di rendersi degna di essere invitata dai Vescovi ad aiutarli nella formazione
dei sacerdoti a tutti i livelli.
Riguardo al modo in cui la Comunity vincenziana dovrebbe usare a valutare it Sinodo del 1990, io penso the quando it Papa pubblichery la sua Esortazione Apostolica sulla formazione sacerdotale nelle odierne circostanze, it documento dovrebbe essere let to
e approfondito dai singoli membri della nostra Congregazione e cosi
pure a livello delle comunita locali e provinciali.
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VITA CONGREGA TIONIS

I NUOVI CONFRATELLI ALLA CURIA GENERALIZIA

P. Giuseppe GUERRA, arrivato in Curia it 17. 9.89 per ricoprire I'Ufficio di
Postulatore Generale per Ic Cause dei
Santi, a succeduto a P. Alberto PIRAS
it 4.11. 1990. Era stato nominato Superiore della Casa della Curia Generalizia it 20.12. 1989. Nato a Napoli (ITALIA) it 13.12. 1944, entrato in Comunita it 26. 9.1960, ordinato Sacerdote it
19.3.1968, si a laureato in Filosofia it
1972, ed ha insegnato presso la Facolta Teologica dell'Italia Meridionale dal
1974 al 1986. Superiore della Casa Provinciale di Napoli dal 1980
al 1984, Consultore Provinciale dal 1977 al 1979, c dal 1985 al 1989,
Delegato all'Assemblea Generale del 1986, era Parroco a Palermo
dal 1986.

Fr. Marcelino CARDENAS, e arrivato
in Curia it 20. 4.90. Ha preso it posto
e l'ufficio ricoperto qui in Curia da Fr.
Joseph NAGEL. Nato a Citta del Messico (MESSICO) it 24. 6.1957, entrato
in Comunita I'8. 8.83, ha emesso i Voti it 27.11.1986. Fino al 1989 ha lavorato ncllo Studentato di Citta del Messico; c fino al 1990 nel Noviziato di
Guadalajara.
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P. Modesto LOPEZ QUINTAS, arrivato in Curia it 22. 5.90 per succedere a
AOIM%
P. William SHELDON come Procuratore Generale presso la S. Sede. Nato
a Poedo (Orense), in SPAGNA it 30. 5.
1928, (11 ° di 12 figli: 2 CM e 4 FdC) entrato in comunita i1 19.9.1944, ordinato Sacerdote it 1. 6.1952. Ha iniziato
it suo ministero sacerdotale e missionario nelle FILIPPINE dove a stato
Consultors Provinciale per 12 anni,
Superiore per 9 anni. Visitatore dal
1970 al 1976. Dopo, ha lavorato nella ViceProvincia di COSTA RICA, per tre anni. $ stato Direttore Spirituale nel Saint Vincent's
Minor Seminary di Quezon City, nelle Filippine, dove attualmente
era Prefetto.

P. Victor BIELER it 17.9.90 e arrivato in Curia per ricoprire I'Ufficio di Segretario Generale, succcdendo a P. Paul HENZMANN. Nato
a Surabaya (INDONESIA) it 13. 6.1929, entrato net Seminario Interno a Panningen (OLANDA) it 20. 9.1950, ordinato Sacerdote a Panningen it 15.12.1957. 11 1958 a stato inviato a insegnare Filosofia
a Garum (Indonesia) a nel 1960 in Australia, it 1961 di ritorno a Garum. Nei 1963 diventa Direttore del Seminario Interno a Kediri e
anche Superiore dello Scolasticato. 11
1965 studia filosofia a Roma. Nell'autunno del 1966 a di nuovo Direttore del
Seminario Interno a Kediri, net 66 diventa Consultore Provinciale, fino al
1973. Dal 1976 Direttore dellc Figlie
della Carita. Dal 1986 Professors a Rettore della Scuola Intercongregazionale
e Interdiocesana di Filosofia e Teologia in Malang e in Abepura. Nei 1986
ha partecipato all'Assemblea Generate.
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P. Czeslaw LECHOCKI, arrivato in
Curia it 18.10.90, provencndo da Vienna dove ha studiato tedesco presso it
Goethe Institute, per svolgere I'ufficio
di Archivists (Ufficio ricoperto finora
dal P. Alberto PIRAS) e ausiliare del
Segretariato Generale. Nato a Dragowina (Zielona GOra, POLONIA) ii 4.
1.1953, ordinato Sacerdote it 19 aprile 1979, ha esercitato it suo ministero
pastorale nella Parrocchia di Tarnow.
Ha fatto studi di specializzazione in Liturgia a S. Anselmo in Roma. Professore di Liturgia net nostro Seminario di Cracovia e Rettore della Chiesa del Seminario. Attualmente era Professore e ViceRettore net Seminario Maggiore di
Danzica.
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Province de Paris : Le Clocher de la Maison-Mere
L'hiver dernier, apres plusieurs coups de foudre sur les batiments de la Maison-Mere, la Compagnie qui assure la maison avait
demande qu'un paratonnerre fut place sur le clocher de SaintLazare. L'entreprise contactee commenga les travaux et s'aperqut
que certains bois de charpente etaient presquc pourris et qu'il fallait au plus vite les changer. C'etait un miracle que les tempetes
n'aient pas abattu le clocher.
En descendant le coq de son perchoir, on dccouvrit a l'interieur
une petite boite scellee. Les anciens se souvinrent qu'en 1930, lors
de la derniere refection, on avait trouve cette meme petite boite
pleinc de reliques et de medailles, placee en 1864 par Monsieur
Etienne . Le B.L.F. (Bulletin des Lazaristes de France) en redonne
Ic recit, tire des Annales de cette annee 1930.
Voici le texte , extrait du ' Journal de la Maison- Mere 13 juillet
1930':
"... 11 y a quelques annees, le coq perche au-dessus de noire
maison etait tombe dans la cour, on avail trouve en lui une
boite en plomb duns laquelle Mr Etienne avail fait deposer,
en 1864, des reliques de la vraie Croix, de la Sainte Couronne
d'epines, de Saint Germain et de Saint Vincent de Paul et aussi
trois medailles representant Saint Vincent sur une face, el, sur
1'autre, soil la Vierge de la Medaille Miraculeuse, soil la chasse
avec ou sans les deux coeurs.
Le coq va reprendre sa place elevee au-dessus de notre
maison, on lui redonnera sa bone avec des reliques renouvelees, car les premieres etaient tombees en poussiCre.
Ce n'est pas, au reste, pour le coq seulement que Con travaille; c est le clocher tout entier, dej4 vieux de soixanie-quinze
ans, qu'on commence a restaurer... "
Quant a nous, successeurs pieux, nous avons recueilli la boite,
le serrurier 1'a ouverte aver precaution. Elie contenait les reliques et medailles places la it y a 60 ans. Avant de replacer en haul
du clocher le coq aux plumes de zinc bien lissees et garni maintenant de son paratonnerre, nous avons remis la boite et son contenu dans le ventre du coq. D'aucuns se sont dit qu'avec ces reliques on aurait pu faire l'economie du paratonnerre... En cette
annee 90, du 150eme anniversaire de la mort du Bienheureux Perboyre, une relique de noire Confrere martyr y fut ajoutee. Gestes
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pieux et simples pour Ies simples. Que ces objets venerables protegent la Maison-Mere et ceux qui y vivent! Surtout, que la MaisonMere soit le centre exponentiel d'ou partiront des hommes pleins
de foi et de zelc pour la MISSION, comme cc tut le cas du Bienheureux Perboyre.
Cl. LAUTISSIER, C. M.
(B.L.F. 126 - dcccrnbre 1990)

Provincia di Indonesia : Lettera aperta di P. Emilio Rossi agli 'amici dellr Missioni'
... In occasions di questo Natale e in questa fine d'anno mi provo
a farvi un quadro dello sviluppo della mia Parrocchia Missionaria
nel giro di questi ultimi sei anni . E la Parrocchia S. Vincenzo de'
Paoli, eltta di Kediri , Diocesi di Surabaya , Giava Orientals, Indonesia.
La chiesa Parrocchiale a stata costruita nel 1936 dagli Olandesi e per gli Olandesi, the a quel tempo erano numerosissimi nella
loro colonia the prendeva it nome di Indic Olandesi. Capace di 600
posti a sedere. Ora ogni domenica si riempie tre volte nelle tre cclebrazioni eucaristiche.
Al mio arrivo in questa Parrocchia, i battezzati crano 4.894. Attraverso le attivita abituali: celebrazioni eucaristiche, corsi di religione nelle scuole e in preparazione al Battesimo, riunioni, visite
alle famiglia, costuzioni di chiese e cappelle, testimonianza dei singoli cattolici in famiglia a nel vicinato, it numero dei catecumeni
ogni anno si mantiene ad un buon livello per la quantity e spero
anche per la quality. In questi sei anni sono state battezzate 1.860
persone, tre quart di adulti e un quarto di bambini piccoli nati da
genitori cattolici; la media a di 310 ogni anno, per cui it totale e
salito a 6.754 battezzati. Ogni due mesi c'e una funzione solenne
per it battesimo dei bambini c nella prossima Pasqua 1991 ci saranno circa 200 battesimi di adulti, per cui i miei parrocchiani raggiungeranno la somma di sette mila.
Dal 1985 siamo sempre stati in due sacerdoti, eccetto dal 1988
al '89. quando sono rimasto da solo. Nei 1989 e arrivato un sacerdote giavanese a tre mesi fa e arrivato it terzo, per cui ora mi sento

58

abbastanza alleggerito . Ma si fa presto a riempire it tempo rimasto libero. Ho cominciato a visitare le famiglic in modo sistematico a visitando le famigtie si scoprono tante necessity e tanti problemi : matrimoni invalidi , cattolici non praticanti , malati cronici
the non hanno mai avvertito it missionario, disoccupati the patiscono la fame, ecc.. ecc., per cui it lavoro non e diminuito.
Durante questi sei anni sono state costruite quattro chiese in
quattro stazioni ; Gayam , Tritik , Kalibago, Gringging , e altre due
Sono in via di costruzione , a Terate e a Nganjuk.
Gayam a alla periferia di Kediri. Gia da circa 20 anni la Chiesa possiede un terreno abbastanza vasto. Dieci anni fa era stata
iniziata la costruzione di una chiesetta, ma era stata interrotta
per difficolta impreviste. Net 1987 a stato possibile riprendere e
portare a termine la costruzione, dedicata a S. Tommaso Apostolo.
Tritik a una piccola stazionc a 50 Km . da Kediri . I cattolici sono una quarantina , ma it Capovillaggio non voleva the si radunassero nelle case private per la preghiera e gli altri doveri religiosi,
per cui , per evitare complicazioni essi hanno deciso di costruire
a proprie spese una capella e hanno avuto anche I ' aiuto finanziario della Diocesi.
Kalibago a una grossa stazione, divisa in tre frazioni : Kalibago, Kalipang, Kalinanas , con piu di 200 battezzati . Nei 1987, con
le vostre offerte , abbiamo comprato la terra su un bel colle in vista, e net 1988 a stata costruita una bella chiesa capace di 300 posti, con 1'aiuto finanziario della Diocesi. Nei 1987 sono arrivate anche le Suore ALMA , fondate da un Missionario C. M.. Esse curano
i bambini dell'Asilo, raccolgono i bambini handicappati e insegnano la religione nelle tre frazioni e curano i malati. Kalibago pronmcttc un buono sviluppo.
Gringging a un grosso centro comunale a dicci Kni . da Kediri.
Net territorio di questo comune vi sono nove centri cattolici o Stazioni missionarie , tra cui anche Kalibago, in tutto un migliaio di
battezzati . Nei 1989 a stata benedetta la nuova grande chiesa, capace di 500 posti a sedere. Net giro di qualche anno sara costruita
anche la canonica, e, appena it numero dei sacerdoti della Diocesi
to permettera, anche Gringging diventera centro parrocchiale. Vi
sono gia anche le scuole cattoliche Medie e Liceo.
Ci sono anche due chiese in via di costruzione, a Terate a Ngan-
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juk. Terate a una promettente stazione di piu di cento battezzati,
sette Km. a Sud di Kediri, con un responsabile motto intelligente
e attivo... Con l'aiuto della Diocesi abbiamo comperato it terreno e iniziata la costruzione detla chiesa, nel 1987. Un musulmano
poco tollerante ha inventato una storiella e I'ha riferita negli Uffici delta Provincia, cioc: i cattolici costruiscono la chiesa su un
terreno appartenente ad una famigtia comunista. Arriva I'ordine di interrompere i lavori per dare tempo ad una inchiesta. Dopo diversi mesi, a inchiesta terminata, risulta the la cosa non e
vera. Ma per riprendere i lavori bisogna rifare tutte le lettere e
presentare di nuovo la domanda di permesso per la costruzione.
Finora it permesso non a ancora uscito. Spero the non tardera
troppo.
Nganjuk a capoluogo di provincia civile (Kabupaten) a 35 Km.
a Nord di Kediri. Finora ha fatto parte delta mia parrocchia ed
e la stazione piu grossa. Ci sono sei scuole cattoliche: Elementari,
Medic c Liceo. II Liceo ha costruito i locali nuovi net 1985-1986.
Net 1986 sono arrivate anche le Suore, una congregazione indonesiana the ha preso it nome di Serve di Cristo. Per ora sono solo
tre; curano I'Asilo , le Elementari a aiutano in parrocchia. I battezzati sono circa 500 al centro c altrettanti nelle nove stazioni
dei dintorni. Essendo centro provinciale e avendo un numero sufficiente di cattolici, it Vescovo ha gia deciso di farla centro di una
nuova Parrocchia. $ gia cominciata la costruzione di una chiesa
abbastanza grande, di circa m.20 x 20. Si costruira anche la canonica con i locali at completo e sara la Parrocchia di San Paolo
Apostolo.
Un altro centro importante per diverse attivita a la stazione
di Puhsarang, Otto Km. a occidente di Kediri. Ha una bellissima
chiesa in stile giavanese antico del periodo Mojopahit, costruita da
un missionario Vincenziano e da un ingegnere olandese, piu di 50
anni fa. $ unica in tutta t'Indonesia per cui e diventata centro di
turismo e di studio dello stile; se ne parla ogni tan to anche sui giornali e alla T. V. Indonesiana. Inoltre vi a la Grotta della Madonna
di Lourdes the fin dal 1975 a stata scelta dal Vescovo come centro
di pellegrinaggio per tutta Giava Orientale . Nei 1986 a stata rimessa a nuovo, con un largo piazzale c la Via del Rosario. Durante Vanno mariano, 1987-78, a stata meta di numerosi pellegrinaggi the
continuano anche ora, a ritmo piu moderato.
Nei 1989 a stata costruita a Puhsarang dalle Figlie della Carita, la Casa di Ritiro Santa Caterina Laboure. I torsi di ritiro per
laici a in particolare per gli alunni delta scuola c per la gioventu
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cattolica , si susseguono senza interruzione e chi vuole approfittarne
deve prenotarsi circa tre mesi prima.
Tutto questo lavoro si pub continuare solo con l ' aiuto del le vostre preghiere e delle vostre offerte. La vostra collaborazionc c non
solo preziosa , ma indispensabile . Per grazia dei Dio le vocazioni
sacerdotali e religiose sono in aumento, per cui anche l'attivita di
evangelizzazione e in aumento. E pure per gra z ia di Dio the la situazione politica non solo a calma , ma favorevole al lavoro missionario. La mano di Dio si fa sentire presente e operante . Tutta la
lode e la gloria a Dio solo ...
it. Veteran, 3 KEDIRI
(Jatim ) Indonesia
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IN MEMORIAM

P. Columbiano NUNEZ, C. M.
05.09.1925 - 07.06.1990

El P. Nunez muri6 el 7 de junio en el Instituto Nacional de Cardiologia del D.F. Tenia 65 anos de edad y se encontraba en la plenitud de su trabajo apost6lico en la Parroquia de S. Agustin, en Ia
periferia de la Ciudad de Mexico.
Habia nacido en Fontioso, Burgos, el 5 de septiembre de 1925.
Hizo sus estudios Tardajos, Hortaleza, Cuenca y Potters Bar (Londres). Ingres6 a la Congregaci6n 22 de septiembre de 1943 v emiti6
los votos el 27 del mismo mes del ano de 1945. Cinco anos mas tarde,
el 10 de septiembre de 1950, lo orden6 de sacerdote Mons. Emilio
Lisson en la Basilica de la Milagrosa de Madrid, junto con 19
companeros de curso.
Lleg6 a Mexico el 13 de novicmbre de 1951 y tres dias despues
a Puebla para compartir los trabajos de la Iglesia de San Jeronimo
con el anciano P. Llabres.
El P. Nunez ejerci6, en la Provincia, con cclo y entusiasmo
emprendedores , todos los ministerios de la Congregaci6n. Las
misiones y la predicaci6n circunstancial las comenz6 en Puebla,
a escasos meses de su Ilegada. Promovi6 el culto y la organizaci6n
de las Asociaciones Vicentinas en Chihuauhua, Monterrey , Puebla,
Navarte y San Agustin. Predic6 los Ejercicios al Clero en varias di6cesis de la Republica.
Hacia los anos '70 tuvo un descubrimiento sorpresivo do los
estudios biblicos y lo consider6 como algo providencial y punto de
partida para su conversion. Sc lamentaba de haber llegado algo
tarde a esta experiencia de su vida. Fue director de misiones v en
1968 el Visitador Bclmonte lo nombr6 Consejero y Delegado National de todas las Asociaciones Vicentinas. Finalmente, el 18 de abril
de 1979 fue elegido Provincial y sucedi6 en el cargo al P. Vicente
de Dios. Durante estc periodo hubo de pasar por dos grander [)ruebas en su salud.
Al principio de su gesti6n se soniet i6 a una Jura operaci6n para
corregir serios problemas de circulaci6n en una pierna y casi en
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la recta final se hospitalize nuevamente para una operacion de prostata cuya convalecencia fue larga.
Terminado su provincialato y despues de unos meses de descanso en la casa de Cuautla, fue nombrado superior y parroco de
la populosa Parroquia de San Agustin, en el Estado de Mexico. Aqui,
asi parecia, recobro la salud, los animos y su celo apostolico
emprendedor, sobre todo en el campo de la evangelizacion. Vivio
un periodo de euforia, de gozo de entrega a una pastoral de evangelizacien de los pobres. El hombre que se habia movido sin dificultad, y hasta con gusto, entre las clases altas de puebla, Chihuahua, Monterrey y Distrito Federal, ahora confesaba que en el pueblo, entre los pobres, se encontraba la verdadcra fe... y tambien
Ia desoladora ignorancia que lo acicateaban a entregarse a la evangelizacion de las masas y de los grupos
Quienes lo vieron abierto, discutidor, animoso en alguna de las
ultimas semanas de pastoral, volvieron a encontrarse con el veterano misionero , impulsivo ciertamente, pero tambien generoso,
observante y piadoso. Le gustaba pasar el dia libre organizando
con sus companeros una comida campestre en alguno de los hermosos paisajes que aun le quedan al valle de Mexico. Precisamente
la vispera del infarto que, a la postre, le lleve a la muerte, habian
disfrutado del day-off en el valle de la Marquesa, a los pies del historico Cerro de las Cruces.
A los primeros sintomas del infarto (23 de mayo), los Padres
lo condujeron al Hospital Escandon de las Hijas de la Caridad y
desde alli al Instituto Nacional d Cardiologia, el mejor en esta especialidad. Despues de haber logrado una excelente mejoria y de haber
pasado las pruebas a que se les somete a los enfermos del corazon,
el Nunez recuperaba su buen humor y se entregaba a divagar sobre
su pronta recuperacien y sobre sus futuros planes de trabajo parroquial. En forma inesperada, y desconcertante para los medicos
que lo atendian, el dia 7 por la tarde le dio un tercer infarto que
lo llevo a la muerte a las 8h 30 de la noche. Hubo consternacion
en la Provincia, en la parroquia y entre los grupos vicentinos cn
los que era bien conocido y estimado.
El dia 9 el P. Provincial celebro la Eucaristia junto con otros
25 cohermanos, numerosas Hijas de la Caridad, representaciones
de la Familia Vicentina y el numeroso pueblo parroquial que no
lo abandone hasta dejarlo en el reposo de la cripta que tiene la
Comunidad en el cementerio espaiiol.
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Descanse en paz el P. Nunez, un misionero impulsivo y batallador y, a la vez, generoso y amante de la observancia y la piedad.
Boletin Provincial de Mexico
mayo-junio de 1990

P. Luigi Castagnola, C. M.
28.03.1913 - 26,06.1990

$ com pesar que comunicamos o falecimento de nosso coirmao
Padre luigi Castagnola , C. M., dia 27 de junho ultimo.
Nasceu o Padre Luigi em Sim (Genova), Italia, a 28.03.1913. Foi
ordenado sacerdote na Congregag5o da Missao, em 18.12.1937, na
catedral de Turim, pelo Cardeal Mauricio Fonsati. Lecionou em
seminarios da Congregacao e fez o curso de Direito Canonico na
Universidade Lateranense; bacharelado em 1943, licenciatura em
1945 e doutorado em 1946.
Em 1947, durante a assembleia geral, tratou com nosso Visitador, Padre Francisco Godinho, de sua vinda para o Brasil, aqui
chegando a 22.02.1948, indo lecionar Direito Canonico, por dois
anos, no Seminario Sao Vicente de Paulo em Petropolis.
Em 1950, foi para Curitiba com um proposito bern definido:
ser lente da UFP. Teve que comecar pela Universidade Catolica,
apresentado pelo Reitor do Seminario, conseguindo depois passar
para a UPF, onde fez concurso par livre-docente e para catedratico
vitalicio de Lingua e Literatura Italianas, segundo o sistema da
epoca.
Marca forte de seu carater era a persistencia, nao abandonando
a luta ate a vit6ria final. Alguns exemplos: foi para Curitiba para
ser professor na UFP e o conseguiu. Quis importar um carro dos
Estados Unidos, coisa permitida, na epoca, mas dificilima. Lutou
mais de seis meses corn o Banco do Brasil e o carro, afinal, desembarcou no porto de Paranagua.
Morava e lecionava no Seminario Diocesano, confiado a
Congregacao. Quando a Provincia deixou Curitiba, ficou Ia sozinho,
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por causa da Uiversidade. Morou, entao, numa Casa de madeira,
ao lado do Educandario Munhoz da Rocha, onde era capelao.
Construiu otima casa no bairro Santa Candida. Como era muito
longe do Educandario, construiu, entao, a casa em que morava ultimamente, boa, ampla, com cinco quartos. Tambem, em Ubatuba,
na Ilha de Sao Francisco do Sul, em Santa Catarina, comprou um
terreno e construiu sua casa de praia, deixando, assim, apreciavel
patrimbnio para a Provincia, sem falar de sua vasta biblioteca.
Escreveu varios livros e traduziu outros. 0 melhor foi a Historia da Filosofia de Umberto Padovani, ao quel acrescentou muita
coisa, inclusive a Historia da Filosofia no Brasil. Ha pouco, pela
Melhoramentos, muito caprichada, saiu a 15a edicao, anunciando
outras tres edicoes ate 1993. Andava radiante, mas morreu logo em
seguida.
Faz alguns anos, sofria de diabetes e hipertensao. Descuidouse do tratamento e, quando precisou ser operado da prostata, teve
que adiar a cirurgia, porque a glicose estava em mais de 300. Recebida a alta do hospital, foi obrigado a voltar, por causa de uma pneumonia que o atacou. Dia 27 de junho, ao meio-dia, sofreu um derrame e, a tardinha, faleceu no hospital, apps 42 anos em Brasil
e 40 em Curitiba. Que Deus o tenha em sua gloria, atendendo as
preces de todos nos da Provincia e de toda a Congregacao da Missao.
Clovis DUARTE PASSOS, C. M.
( Informativo Sao Vicente, N° 173)

Fr. Januarius NAYAC, C. M.
30.10.1930 - 05.08.1990

Fr Januarius was the first Indian Vincentian. He had a
privileged academic career. After his matriculation and minor seminary course at St. Peter's, Bhanjanagar, in Orissa, he was sent to
Trichinapoly, in Tamil Nadu, from where he graduated in
Philosophy. He had his Internal Seminary at Stella Maris, Gopalpur, and was sent to Salamanca, Spain, for his theological studies.
He took his Master's degree in theology from the prestigious University of Salamanca and was ordained priest on 21st June 1959. His
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priestly Ordination and First Holy Mass were great events in Spain,
solemnised by his generous benefactors at Cadiz.
Fr. Januarius was a highly talented and learned Priest and was
the expectation of all, to give leadership to the Mission of Cut tack,
Orissa. But to the utter disappointment of all in Spain as well as
in India, the young priest, turned deaf following a minor illness,
in Spain. His beloved confreres and the Daughters of Charity, in
Spain, applied all medical assistance, available in the west to heal
him but he failed to respond positively to the treatment and remained partially deaf all through his life. This privation of the sense
of hearing prevented him from communicating to others freely, for
life. But he bore this Cross with conformity to the will of God, cheerfully, to the edification of all.
Fr. Januarius returned to India to start his apostolate, which
he longed for, for so long. He was a literary genius in Oriya language, and a mellifluent speaker. He became a much sought-after
preacher during important feasts and on great occasions. He was
a renowned retreat preacher, in several popular missions. He served
in important parishes of the dioceses of Berhampur and CuttackBhubaneswar. For the last 6 years, Fr. Januarius exclusively dedicated his life, for writing, realizing the need of religious books in
Oriya language. He was a voracious reader and made a good use
of the library of the Provincial House, Berhampur, to equip himself with knowledge and to chanalise the same for the apostolate.
He used to sit far into the night, burning the midnight oil, in writing. The present Oriya Missal and the Daily Lectionary are the
monumental works of Fr. Januarius, to the benefit of the Catholics
of the five dioceses of Orissa. He has already completed the translation of the ritual in Oriya and the same will be published posthumously.
Fr. Januarius was of affectionate nature, respectful, kind and
charitable to others. In spite of his difficulty to hear, he never
missed the community recreation. He was dear to all and everyone in the community was his friend. His fidelity to the observance
of the holy Vows and rules was edifying. He was a man of prayer
and deeply spiritual. He was certainly a worthy son of St. Vincent
de Paul. May God, our dear heavenly Father, grant him His Beatific Vision, for ever in heaven.
T. MALEIKAL, C. M.
News Bulletin
(CM India) XX-4
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P. Faron CASTANO, C. M.
29.03.1930 - 05.09.1990

El Concilio Vaticano II dice bellamente: "Por Cristo y en Cristo
se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad..."
Esta frase lac6nica halla su profunda aplicaci6n - para nosotros - en el sensible acontecimiento de la muerte del querido Padre
Faron Castano.
En los primeros dias de septiembre, los cohermanos de la casa
de Cali, a la cual pertenecia, se encontraban haciendo su Retiro
Anual, en union con los Padres de algunas casas vecinas. El miercoles 5 durante la concelebracion eucaristica, se sinti6 muy mal
Hacia varias semanas que, con ayuda profesional, se encontraba
conviviendo con su enfermedad. Debio ser llevado de urgencia para
ser atendido por el medico. En menos de dos horas hizo el transito
definitivo a la eternidad. La muerte lo sorprendio cuando recitaba
la jaculatoria Oh Maria, concebida sin pecado...
Habia nacido en Marulanda, Caldas, el 29 de marzo de 1930.
De convicciones serias, era un joven simpatico, alegre y jovial. Lo
conocl en la Apostolica de Santa Rosa de Cabal cuando nos iniciabamos por los caminos de la vocacion vicentina. El grupo que formabamos - en decir del inolvidable Padre Martiniano Trujillo era el curso alcanfor. entramos doce al Seminario Interno, hicimos
votos ocho y nos ordenamos cuatro. Con gozo vivimos juncos las
fechas claves de nuestra preparacion sacerdotal. Despues la ohediencia nos Ilevo por caminos diferentes dentro del comun empeno
de la evangelizacion.
Faron tuvo bellas cualidades humanas. Pero la que mas demostr6 fue la alegria. Jamas lo amedrentaron ni la enfermedad ni el
dolor del sufrimiento siquico . Una chispa continua de humor, expresada a veces en sonoras carcajadas , creaba a su alrededor un
ambiente de paz y de optimismo . No era simple simpatia . Su vida
nunca se ensombreci6 , porque Cristo estaba ahi.
Enseno en varios Seminarios. Era cercano a los jovenes en el
trato cordial y estimulante. Y sabia matizar sus ensenanzas con
apuntes oportunos.
Ahora bien, en definitiva, lo que marco su existencia de manera
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mas honda fue la MISION. Era un gran predicador, pero nunca se
alejaba de las realidades humanas. Muchas gentes de las remotas
regiones de Colombia recibieron su influjo. Su voz fuerte y Sonora
Ilevaba a todos el mensaje de Dios. Era el esclavo del Sacramento
de la penitencia y nunca media las horas de consejeria espiritual.
Era el hombre del sacrificio. Lo que conquistaba dondequiera a
todas las personas era su entrega total de abnegacion alegre.
Durante los ultimos anos, en su servicio de la parroquia vicentina de Cali, se entrego a sus fieles con celo misionero. En el ejercicio de la novena perpetua to vimos dado de lleno al servicio de
la Virgen Maria. La 'Madre' lo acompano siempre en su predicacion y en sus largas horas de confesionario. Su atencion espiritual
era admirable. Con su sonrisa habitual y sus oportunos consejos
sabia llegar a todos: a los profesionales, a los taxistas, a los limpiabotas, a los que carecian de todo...
Envidiamos su muerte, que lo encontro en pleno ejercicio de
su ministerio evangelizador y en el oasis de la oracion comunitaria. Cuantos cristianos y cuantos misioneros quisieran morir como
el, en coloquio con 'la Madre'...
Hernando ESCOBAR, C.M.
Tornado de AVANCE, no 226

P. Jean - Pierre Feseuille, C. M.
28.02.1925 - 13.10.1990

"Voici quelques details Sur la fin tragique du Pere Jean-Pierre
Feseuille survenue si vite et si brutalement.
L'ecole technique ou it se trouvait est situee dans la region chretienne contrdlee parle general Michel Aoun. Les Syriens mettent
toutes leurs forces en action, meme l'aviation, de crainte en cas
dune longue resistance d'intervention exterieure. En progressant
vers 1'ecole technique, les soldats syriens montes Sur leurs chars
tiraient a bout portant sur tout ce qui bougeait. Malgre le serieux
de 1'attaque et le danger reel, Jean-Pierre n'hesite pas a sortir pour
aller jusqu'a une maison voisine des Filles de ]a Charite. Il rentre
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indemne, faisant remarquer au superieur qu'il etait toujours vivant.
Le superieur lui renouvelle ses avertissements en precisant que
l'armee syrienne envahit la region. D'ailleurs tous ceux dont se compose la maison se trouvent reunis au sous-sol. Malheureusement
Jean-Pierre ne realise pas le danger. Sans rien dire it monte au premier etage. Un quart d'heure apres le frere Bernard Kouperman
s'aventure jusqu'au premier pour se rendre compte un peu des
degats causes par les nombreux obus qui ont touche la maison. En
passant par la petite chapelle it voit le pauvre Jean-Pierre etendu
par terre, baignant clans son sang, le coups crible d'eclats d'obus.
Etait-il venu la pour prier, ou pour voir arriver les svricns? Nul
ne le salt.
Sa mort a cause une profonde consternation parmi les eleves
et une centaine de refugies qui vivent chez nous. Il repetait souvent devant eux qu'il venait pour mourir au Liban et y etre enterre.
Le Seigneur a permis que son desir soit exauce, malheureusement
trop vite!
Son enterrement fut tres impressionnant. Tout le monde etait
dans l'admiration devant ce geste: a Page de 65 ans quitter un pays
qui accueille des dizaines de milliers de Libanais qui fuient leer
pays par peur de la mort pour venir risquer sa vie a leur place!
C'est admirable! Jean-Pierre est tombe sur le tapis non loin do
l'autel. Son sang a imbibe le tapis et le sol. Pour nous tous ici et
pour nos jeunes it restera un temoignage eloquent et pour longtemps des liens etroits qui unissent nos deux Provinces et la France
au Liban.
Ce sacrifice approfondira encore plus nos relations fraternelles et nous invite a la reconnaissance et a l'adoration des desseins
du Seigneur."
Pere Michel ATALLAH
Visiteur Provincial
des Lazariste en ORIENT
BEYROUTH le 15 octobrc 1990
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I Preti della Misslone e la Casa Napoletana dei Vergini , a cura di
Giuseppe Fiengo e Franco Strazzullo. Arte Tipografica, Napoli, 1990. pp. 300.
Finalmente un libro dedicato tutto alla Casa dei Vergini, Casa
Provinciale dei Padri Vincenziani a Napoli, punto di riferimento
per tre secoli non soltanto per loro, ma per le opere collegate alla
loro vocazione missionaria e per it Clero non solo di Napoli.
"Quasi in trasparenza - dice it P. Antonino Vitello nella presentazione del libro - dietro le notazioni storico-artistiche di queste pagine, vedo scorrere le opere e i giorni di tanti Missionari Vincenziani, un pd come le teorie di tele the lungo i corridoi e nelle
vaste sale della Casa campeggiano come memoria e incoraggiamento".
Dobbiamo salutare con soddisfazione questo lavoro the affronta un largo campo di ricerche. Fatta eccezione per la Chiesa, opera
di Luigi Vanvitelli , sempre messa in relazione con l'attivita dcll'architetto, tutto it complesso, considcrato in tutto it suo insieme, "nonostante le numerose citazioni, e tuttora pressocche sconosciulo, in
quanto non a stato mai oggetto di una lettura puntuale" (pag. 121).
Il volume curato da Giuseppe Fiengo (Ordinario del Restauro
dei Monumenti presso l 'Universita di Napoli ) e Franco Strazzullo
(Direttore dell'Uff. Diocesano dei Beni culturali dell'Archidiocesi
di Napoli), raccoglie studi dei due suddctti curatori, e inoitrc di
Maria Russo e di Ulisse Lapegna.
11 titolo e: I Preti della Missione e la Casa napoletana dei Vergini; ma nel libro si tratta in verita pia dells CASA come opera e struttura situata nel territorio the degli stessi Padri: questi - si afferma - Sono strettamente legati alla storia della Casa; proprio per
questo essi meriterebbero uno sviluppo ulteriore.
Nel primo studio del libro, in verita, molto opportunamente
Mons. Strazzullo inquadra bene lo spirito c I'opera dei Padri Vincenziani nel 1668 data della loro venuta a Napoli; altrimenti non
si capirehhcro spirito e opere the spicgano bene la necessity della
costruzione e lo scopo della Casa.
Si puo dire the viene iniziato con questo lavoro un utilizzo
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scientifico e sistematico delle Fonti dell 'Archivio; un inquadramento
e una descrizione di queste fonti richiederebbero naturalmente un
lavoro a parte.
Interessante it quadro sulla condizione sociale e religiosa di
Napoli, sulla burocrazia (p. 29); anche se lc osservazioni sui Gesuiti (p. 44) dipendono troppo dal Giannone. Abbastanza lungamante
ci si sofferma sul Sinodo (pp. 22 ss) e viene fatto un riferimento
al Seminario (p. 24). Alla figura del p. Cuttica vengono giustamente dedicate alcune pagine (pp. 29 ss), e lo stile qui tradisce 1'entusiasmo per un personaggio the comunque invita ad ulteriori approfondimenti.
Purtroppo dei Registri delle Missioni a citato appena it I vol.
(p. 47), mentre ve ne sono altri 4 bisognosi di studi sull'esempio
di quelli, per es., compiuti nelle altre regioni d'Italia .
I testi di S. Vincenzo ben citati a p. 2 dai volumi editi dal COSTE, non lo sono piu in seguito se non indirettamente (p. 52) o dalI'antologia Perfezione Evangelica.
Viene ipotizzato un collegamento tra it Card. Caracciolo e S.
Vincenzo (a p. 25) motto suggestivo, ma the non possiamo documentare. Sul quadro dell'anima dannata (p. 32) si sarebbc potuto
citare it lavoro di p. M. Sorrentino (sintesi esauriente, cfr. Annali
della Missione (1962) pp. 52-59.
Come abbiamo detto i curatori hanno riunito vari contributi:
dopo la storia della fondazione napoletana dei Padri Vincenziani
stesa da Mons. Strazzullo, it Flengo tratta del "Borgo dei Vergini"
e dell "'Isola Vincenziana", cioe dell'aspetto urbanistico e delle tappe
the la costruzione della Casa settecentesca dovette attraversare (pp.
59-120). Maria Russo, ancora piu specificamente, parla dell'architettura del la Casa (pp. 121-162) e Ulisse Lapegna del sottosuolo (pp.
163-170).
Perb, forse, collegamenti maggiormente evidenziati tra i vari
studi avrebbero aiutato di piu it lettore. Per csempio si parla a p.
32 (nota 82) della celebre benefattrice la Duchessa di S. Elia, ma
se ne parlerii molto piu diffusamente in seguito (p. 134). Dci collegamenti tra 1'ex convento dei Crociferi e it Seminario si parla a p.
6, ma anche a p. 159. Cosi del progetto di creare 1"'isola" dal punto di vista urbanistico, alle pp. 28, 94, 143, 148. L'esistenza di un
antico ospedale a volte a accennata (pp. 66), a volte piu o meno diffusamente spiegata (pp. 121,128, 142, 147, 149).
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Dalla M. Russo apprendiamo, oltre the la situazione attuale degli studi (p. 121), informazioni motto interessanti, sul prospetto delta Chiesa (p. 129), sull'organo (p. 134), sulle vetrate (p.
122 e p. 132), sulle riunioni delle dame delta Carita nella Chiesa
(p. 129)...
Ma una parse motto preziosa dell'opera e costituita dalle piante, disegni e fotografie, the illustrano in modo motto interessante
I'aspetto antico e attuale delta Casa dei Vergini. Come anche una
trascrizione di documenti, la cui raccolta, per quanto parziale, conclude degnamente it volume.
Ripetiamo, concludendo, quanto dicevamo sopra: the questa
storia documentata delta Casa possa proseguire con lavori the illustrino la storia di quanti vi hanno svolto per oltre Ire secoli un'attivita the ne costituisce la sua maggiore gloria. II merito dei curatori del presente libro e di quanti vi hanno collaborato diventerebbe cosi anche it mcrito di aver data inizio ad una serie di studi, da
tanto tempo auspicati.
Giuseppe GUERRA, C.M.

El Senor Vicente (El Gran Santo del Gran Siglo, de Pierre COSTE)
Ed. CEME.
Naci6 el P. Pedro Caste el ano 1873 en Tartas (Landas), paisano, por tanto, de san Vicente. En Dax hizo el Seminario Interno.
Ordenado sacerdote en 1896, mostr6 pronto su aficic n y sus dotes
para la investigaci6n, a la que se entreg6 de una manera autodidacta, aunque fecunda en resultados. Nombrado archivero de la
Congregaci6n de la Misi6n en 1909, public6 las Obras hasta entonces Completas de san Vicente en 13 tomos, con uno mas de Indices, que es tenida por edici6n critica, aunque no to sea en el sentido mas estricto. Pero que, ciertamente, ha constituido el hito mas
importante en la bibliografia vicenciana.
"Fue el el primero que las cmple6 con un conocimiento perfecto" (Dodin) en esta biografia del Santo que hoy publicamos en
castellano por primera vez, incomprensiblemente.
Sc trata de la Vida del Santo representativa de la corricnte positivista de la historiografia. El mismo autor la define coma "una
vida completa y critica". Y el P. Verdier, Superior General, en su
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carta introductoria dice al autor: "Bien parece que haya agotado
usted la materia, y que esta vida de usted vaya a ser la definitiva.
Es, en efecto,.muy poco probable que nuevos descubrimientos Ile
guen a modificar el perfil de su heroe, como usted nos to presenta. Podra variar la presentacion de los elementos de esa vida segun el gusto o el talento de futuros autores... pero todos deberan
it a beber de usted, si cuidan de la verdad historica". Profecia
cuyo cumplimiento constata el P. Dodin con estas palabras: "Sirve de mina a todas las biografias, que o rebasan su documentation".
Ya era hora, pues, de que esta obra monumental, premiada por
la Academia Francesa , apareciera en nuestra Editorial, por primera
vez en Espanol.
Nota bibliografica
del 'Boletin Informativo'
dc Zaragoza, oct./90.

Den Menschen zuliebe. Louise von Marillac (Verlag Herder, Freiburg 1990, 141 S.)
Wohl jeder Katholik kennt, zumindest dem Namen nach, Vinzenz von Paul, den groien 'Sozialarbeitcr' des 17.Jahrhunderst in
Frankreich. Wer aber kennt Louise von Marillac? Und doch ware
das karitative Lebenswerk des heiligen Vinzenz weit weniger wirksam gewesen, hatte er sich nicht auf Louise stutzen konnen, deren
heiliger Eifer and sebstlose Dienstbereitschaft zur Grundung des
Vinzentinerinnenordens fuhrte. Lange hat man in ihr nur ein gehorsames Werkzeug ihres oberen gesehen.
Die'geistliche Biographic' "Den Menschen zuliebe. Louise von
Marillac", die der niederlandische Vinzentiner and Professor fur
Kirchengeschichte Sjef Sarneel anlailich ihres 400. Geburtstages
herausgebracht hat, zeigt aber, wie mutig and sebstandig Louise
zu Werke ging, wie beherzt sic ihre praktische Vernunft gegen klerikale Engstirnigkeit setzt, wenn es zum Beispiel darum gcht, in
der Frage der Klausurvorschriften ihre Vorstellungen vom Dicnst
an den Armen and Kranken zu verwirklichen. Louise besag ein heachtliches Mai an theologischer Bildung, die in ihrem Bcmi hcn
sichtbar wird, ihr Liebeswerk mit der Glaubenswahrheit zu durchdringen. Ihre Aufzeichnungen, Briefe and Meditationen geben kein
theologisches System wieder, zeigen aber bei aller Abhangigkeit

73

von der Schultheologie ihrer Zeit eine ganz eigenstandige Spiritualitat. Diese Selbstzeugnisse, einfuhlsam von Sarneel kommentiert,
erganzen den biographischen Abrig and machen bei alley Zeitgebundenheit Louises Bedeutung fur die christliche Caritas heute
deutlich.
Elisabeth von der LIETH
(KC Officiele Mcdedelingen
van het Provincialaat
Lazaristen)
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